Brigham Young University

BYU ScholarsArchive
Books
2012

Deutsche und Schweizer in der Schlacht am Little Big Horn 1876
Albert Winkler
Brigham Young University - Provo, albert_winkler@byu.edu

Dietmar Kuegler, Trans.

Follow this and additional works at: https://scholarsarchive.byu.edu/books
Part of the Military History Commons, and the United States History Commons

Recommended Citation
Winkler, Albert and Kuegler,, Dietmar Trans., "Deutsche und Schweizer in der Schlacht am Little Big Horn
1876" (2012). Books. 17.
https://scholarsarchive.byu.edu/books/17

This Book is brought to you for free and open access by BYU ScholarsArchive. It has been accepted for inclusion in
Books by an authorized administrator of BYU ScholarsArchive. For more information, please contact
scholarsarchive@byu.edu, ellen_amatangelo@byu.edu.

Dr. Albert Winkler

Deutsche und Schweizer
in der
Schlacht am
Little Big Horn 1876

Samtliche Bilder: Archiv Albert Winkler.
Fotos aus anderen Quellen sind in den Bildlegenden gekennzeichnet.
Umschlagbilder: Archiv Verlag fur Amerikanistik/Foto: D . Kuegler

ISBN 978-3-89510-132-X
Copyright © 2012 by VERLAG FUER AMERIKANISTIK D. Kuegler
Postf. 1332, D-25938 Wyk aufFoehr, Germany
Originaltitel: The Germans and Swiss at the Battle of the Little Bighorn
1876
Copyright © fiir die deutsche Obersetzung: Dietmar Kuegler
Satzarbeiten: Verlag fuer Amerikanistik
Druck: KNUST DRUCK GmbH, D-38104 Braunschweig
Buchbinderische Verarbeitung: CODEX Buch & Broschur OHG, D-38122
Braunschweig
Printed in Germany
2

Dr. Albert Winkler
Deutsche und Schweizer
in der

Schlacht am
Little Big Horn 1876

Deutsche Ubersetzung aus dem amerikanischen Englisch

Dietmar Koegler

Verlag fiir Amerikanistik
Wyk auf Foehr
Germany
3

Inhalt
Deutsche und Schweizer in den Vereinigten Staaten ........... ........ ...... 5
Deutsche und Schweizer in der 7. Kavallerie .................................... 7
Der Hintergrund des Krieges .. .. .. .. .. ... ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ... .. .. .... .. .. .. .. . 37
Der Feldzug zum Little Big Horn ............ .. ....... .. ..... .. ...... ..... ........ . 40
Die Deutschen und Schweizer bei Reno
wahrend des Kampfes im Tal .. ...................................................... 48
Die Deutschen und Schweizer in Custers Kolonne .. ....................... 61
Die Deutschen und Schweizer wahrend
der Belagerung auf dem Reno-Hligel .......... .. ........... ........ ... ........ .. . 74
Deutsche und Schweizer in der 7. Kavallerie
nach der Schlacht am Little Big Horn .. ... .... .... ..... ...... ... ............... .. 97
Bibliographie ...... ... ... ... .... ... ... ....... .......... .... ... .... .... .... ....... .......... 107

4

Deutsche und Schweizer
in den Vereinigten Staaten
Die Deutschen haben einen bedeutenden Anteil an der Geschichte der Vereinigten Staaten. Sie waren beteiligt an der Entdeckung, Besiedelung und Ausbreitung Nordamerikas. Menschen aus Deutschland siedelten in Amerika
wahrend der Kolonialzeit. Sie kampften um die Unabhangigkeit der USA,
sie dienten treu im Btirgerkrieg und waren an der Eroberung des Westens
beteiligt. Sie batten grol3en Einflul3 auf Politik, Kultur und wissenschaftlichem Fortschritt der USA. Zu den bekanntesten Deutsch-Amerikanern gehorten Dwight D. Eisenhower, Babe Ruth, Marlene Dietrich, Albert Einstein
und Erich Maria Remarque. Aus Deutschland kamen die Vorfahren von mehr
Amerikanern als aus irgendeiner anderen Nation. In 23 von 50 US-Bundesstaaten hat die Bevolkerung tiberwiegend deutsche Ursprtinge. Uber 50 Millionen Amerikaner berufen sich stolz auf ihre deutsche Abstammung. 1
Wahrend die Amerikaner mit Schweizer Abstammung eine wesentlich kleinere Gruppe bilden, haben auch einige von Ihnen bemerkenswerte Beitrage
zum Werden Amerikas geleistet. Vielleicht war Prasident Herbert Hoover
einer der bedeutendsten von ihnen; er war einer der grol3ten Philantrophen
tiberhaupt. In seiner jahrzehntelangen Karriere ktimmerte er sich um die
Versorgung von Millionen von Menschen. Neben seinen vielen Verdiensten
wehrte sich Hoover energisch gegen die Blockade von Deutschland wahrend
und nach dem 1. Weltkrieg, und sofort nach Aufhebung der Blockade sorgte
er fur Lebensmittellieferungen. Wahrend einer Hungersnot in den l 920er
Jahren veranlal3te er die Speisung von Millionen von russischen Kindern,
und Millionen von deutschen Kindern erhielten nach dem 2. Weltkrieg die
,,Hoover Meals" (Hoover-Speisung).2
Die Deutschen haben wertvolle Beitrage zur westlichen Besiedlung geleistet,
und Menschen aus Deutschland haben an einigen der bedeutendsten Ereignissen an der amerikanischen Frontier teilgenommen. Sie zogen mit den
gro13en Trecks nach Westen, man konnte sie in vielen Minencamps und
Pioniersiedlungen finden , und sie dienten in der US-Armee.
Hervorzuheben sind jene deutschen Soldaten, denen der amerikanische Kongrel3 die ,,Medal of Honor" verlieh, die hochste Auszeichnung fur Tapferkeit
im amerikanischen Militar. 117 in Deutschland geborene Manner erhielten
1The best study on the Germans in America is Dietmar Kuegler, Die Deutschen in Amerika: die Geschichte der Deutschen Auswanderung in den USA seit 1683 (Stuttgart:
Motorbuch, 1983).
2 Herbert Hoover, Memoirs, 3 vols. (New York: Macmillan, 1951-2).
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diese Ehrung; 38 davon erhielten diese Auszeichnung wahrend der Indianerkriege von 1868 bis 1899.
Von diesen 38 Mannem dienten 7 in der 7. US-Kavallerie wahrend der
Indianerkriege. Nicht weniger tapfer fochten viele andere Manner aus
Deutschland und der Schweiz wahrend der Kampagnen im amerikanischen
Westen, auch in der Schlacht am Little Big Hom 1876, wo 3 Deutsche mit
der ,,Medal of Honor" ausgezeichnet wurden. 3

3The Congressional Medal ofHonor: The Names, the Deeds (Forest Ranch, Calif.: Sharp
&Dunnigan, 1984), 1019-30.
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Deutsche und Schweizer in der 7. Kavallerie
Die Deutschen in der Kavallerie der Vereinigten Staaten wurden wahrend
der Indianerkriege zwischen 1865 und I 890 ,, unterschiedlos Dutchies genannt". Bei diesem Wort handelte es sich um eine Verballhomung des Wortes ,,Deutsch", das fiir viele Amerikaner schwer zu verstehen oder auszusprechen war. Oiese Manner hatten einen guten Ruf in der Armee und galten als
,. angriffslustige Kampfer". Die Deutschen scheinen Unteroffiziersriinge
(Sergeants und Corporals) haufiger als andere Nationalitaten erreicht zu haben. Eine hohe Zahl der wichtigen Sergeant Majors und First Sergeants (etwa:
Hauptfeldwebel) waren Deutsche. Diese Manner batten den Ruf, ,,streng"
und ,, hartgesotten" zu sein, und ihre Rolle in der Kavallerie war bedeutsam.4
Wie in jeder Armee, waren die Feldwebel das Riickgrat jeder militarischen
Einheit. Sie sorgten fiir die Organisation und stellten sicher, daB Befehle
ausgefiihrt wurden. Die Oeutschen halfen mit, die Kavallerie zu einer eindrucksvollen Streitmacht zu formen.
Der Vorteil der Deutschen gegeniiber anderen Einwanderern war, daB sie aus
einem Land mit stolzer militarischer Tradition kamen. Wahrend des Biirgerkrieges glaubten viele amerikanische Truppenteile, sie mi.iBten die franzosische Armee kopieren, und einige Einheiten zogen in Zouave-Uniformen in
den Krieg, wie sie die franzosischen Truppen in Nord-Afrika verwendeten.
Dieses Konzept hatte sich bereits nach dem brillanten deutschen Sieg im
Deutsch-Franzosischen Krieg 1870-71 geandert. Von diesem Zeitpunkt an
genoB die deutsche Armee weltweit groBes militarisches Ansehen, und auch
die US-Armee imitierte einige Aspekte der deutschen Uniformierung. Jahrzehntelang trugen viele amerikanische Offiziere Paradehelme und Uniformen ahnlich denen, die in Deutschland getragen wurden. Viele Amerikaner
glaubten, daB die Deutschen zu guten Soldaten geboren waren - eine Ansicht, die noch immer existiert.
Die 7. Kavallerie wurde im August 1866 aufgestellt. Am Ende des Biirgerkrieges im Mai 1865 war die US-Armee i.iber 1 Million Mann stark gewesen,
aber die Notwendigkeit der Verteidigung der Nation wurde nach diesem Krieg
sehr vie! niedriger eingeschatzt. Ober 800.000 Mann wurden bereits Ende
November 1865 entlassen. Im Juli 1866 entschied die Bundesregierung, daB
57.000 Mann ausreichend fiir die Friedensarmee seien. Diese Truppe sollte

4 S. E. Whitman, The Troopers: an Informal History ofthe Plains Cavalry, 1865-1890
(New York: Hastings, 1962), pp. 69, 75.
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an der Grenze nach Mexiko patrouillieren und die Siedler vor den Indianem
schtitzen.
Die 7. Kavallerie sollte 12 Kompanien haben. Von Anfang an dienten Zuwanderer aus anderen Nationen in ihren Reihen. 1866 stammte tiber die Halfte
der Soldaten dieses Regiments aus fremden Landero, darunter auch Deutschland.5 Von den 131 Deutschen, die 1876 in der 7. Kavallerie dienten, waren
15 im Grtindungsjahr 1866 und 20 ein Jahr spater eingetreten.
Der einzige deutsche Offizier, der wahrend der Indianerkriege in der 7. Kavallerie diente war Edward Myers. Er war 1830 in Deutschland geboren
worden und wanderte 1857 in die USA ein. Noch im selben Jahr trat er dem
1st Dragoon Regiment bei . Noch vor Ausbruch des Btirgerkrieges erlangte er
den Rang eines Sergeants. Sein Regiment wurde 1861 umbenannt in 1. USKavallerie.
Seine Vorgesetzten erkannten seine Ftihrungseigenschaften, und im Juli 1862
wurde er zum Leutnant befordert. Myers diente mit auJ3erordentlichem Einsatz in den Schlachten von Todd's Tavern im Mai 1864 und bei Five Forks
im April 1865, so daJ3 er den Brevetrang eines Oberstleutnants erhielt. Sein
Soldrang war der eines Captains. 1866 wurde er Kommandeur der Kompanie Eder 7. Kavallerie. Das blieb er bis 1871. 6
Myers war ein respektierter, angesehener Offizier, allerdings nahm seine
mentale Verfassung wahrend des Btirgerkrieges Schaden; er wurde als ziemIich stumpfsinnig beschrieben. 1867 wurde er wegen Befehlsverweigerung
verhaftet. Bei zwei Gelegenheiten zog er seinen Revolver und forderte
Lieutenant Robbins zum Duell. Myers beleidigte auch einen Militararzt und
nannte ihn ,, einen gottverdammten Narren. "
Der Deutsche wurde vor ein Militargericht gestellt und im Dezember 1867
aus der Armee geworfen. Die Strafe wurde aber wieder aufgehoben, und er
kehrte im Juni 1868 auf sein Kommando zurtick. Seine Vergehen wurden
nicht naher erwahnt; allerdings verschlechterte sich sein Gesundheitszustand
zunehmend, under starb am 11. Juli 1871. 7
*
Die gelegentlich als ,, Custer-Massaker " oder als .,Custers letztes Gefecht "
bezeichnete Schlacht am Little Big Hom wurde zum symbolhaften Ereignis
5 Melbourne C. Chandler, QfGany Owen in Glory: The History ofthe 7th U.S. Cavalry
(Annandale, Va.: Turnpike, 1960), p. 2.
6 Georg Wenzel Schneider-Wettengel, "Dutchie in the 7th," in Custer and His Times,
Paul A. Hutton, ed. (El Paso: Little Bighorn Ass., 1981 ), p. 248.
7 Edward M. Utley, ed. Life in Custer s Cavalry: Diaries and Letters of Albert and
Jennie Barnitz 1867- 1868 (New Haven: Yale, 1977), p. 270.
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der amerikanischen Geschichte, dargestellt in Filmen, Gemalden, Romanen
und Geschichtsbuchem. 8
Der Kampf wurde lange Zeit beklagt, weil George Armstrong Custer und 5
Kavalleriekompanien ausgeloscht wurden. Aber er stellte zugleich den letzten groBen Sieg der Indianer in ihrem Bemuhen um Freiheit und um den
Erhalt ihrer Kultur dar. 9
Custer ist noch heute eine der kontroversesten Gestalten in der Geschichte
des amerikanischen Westens. Schneidig, geradezu furchtlos, war er wahrend
des Amerikanischen Burgerkrieges ein hervorragender Kavalleriekommandeur. Dagegen sind seine Feldzuge im Westen fragwurdig, weil er
die beruhmte 7. Kavallerie am Little Big Hom in den Untergang fiihrte. 10
Wahrend die meisten Aspekte der Schlacht sorgfaltig untersucht wurden,
wurde die Rolle der verschiedenen Nationalitaten innerhalb des 7. Regiments
groBtenteils ubersehen. Die Vorfahren von faktisch jedem weiBen Amerikaner stammten aus verschiedenen Landem Europas, und viele Manner am
Little Big Hom hatte deutsche Wurzeln. Der bekannteste davon war George
Armstrong Custer selbst, <lessen Vorfahren aus Deutschland stammten und
deren ursprunglicher Familienname Kuster (oder Kuester) war. 11
Soldaten wie Christian Loeser, Anthony Knecht und Christian Schlafer batten deutsche Vorfahren, waren aber in den Vereinigten Staaten geboren worden. Loeser stammte aus Philadelphia, wahrend Knecht und Schlafer aus
Cincinnati (Ohio) kamen.
Einige Soldaten batten andere deutsche Verbindungen. Frank G. Geist aus
Wurzburg gab an, daB er in Deutschland mit Alexander Stella (Stem) zur
Schule gegangen war; Stella war in Athen (Griechenland) geboren worden. 12
Da Stella Grieche war, spielt er trotz der Tatsache, daB er in Deutschland die
Schule besuchte, in dieser Untersuchung keine Rolle, da es bier nur um die
Manner geht, die tatsachlich in Deutschland und der Schweiz geboren wurden. Glucklicherweise wurden alle Manner nach ihrem Geburtsort befragt,
8 The literature on the battle is large. Important recent studies include, Nathaniel Philbrick,
The Last Stand: Custer, Sitting Bull, and the Battle of the Little Bighorn (New York:
Viking, 2010) and James Donovan, A Terrible Glory: Custer and the Little Bighorn
(New York: Little, 2008).
9 For a compilation of sources on the battle, see W. A. Graham, ed. The Custer Myth: a
Source Book on Custeriana (Harrisburg: Stackpole, 1953).
IO Important biographies include, Jeffrey D. Wert, Custer: the Controversial Life ofGeorge
Armstrong Custer (New York: Simon, 1996), Jay Monaghan, Custer: the Life ofGeneral
George Armstrong Custer (Lindon: U of Nebraska, 1959), and Edgar Irving Stewart,
Custer's Luck(Lincoln: U ofN., 1955).
11 Evan S. Connell, Son ofthe Morning Star (San Fran.: North Point, 1984), pp. 352-3.
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wenn sie in die Armee einmusterten, so daB dies in ihrer Dienstakte dokumentiert ist.
Einige dieser Soldaten stammten aus den Provinzen ElsaB und Lothringen.
Als diese Manner geboren wurden, gehorten diese Gebiete noch zu Frankreich, wurden aber 1871 Teil von Deutschland; so daB diese Troopers sowohl
Deutsche als auch Franzosen sein konnten.
Jene Manner, die Deutschland als ihr Herkunftsland angegeben haben, werden in dieser Dokumentation behandelt. Diejenigen, die Frankreich angegeben haben, bleiben ausgeschlossen.
Louis Haugge (Hauggi) stammte aus ,,ElsaB Deutschland" William Saas und
Henry Saafferman waren ebenfalls Elsasser, geboren in ,,StraBburg Deutschland", also wurden sie in diese Studie mit einbezogen. Aloyse Louis Walter
kam ebenfalls aus dem ElsaB, gab seinen Geburtsort aber mit ,,Willer Frankreich" an (Willer oder Willer-sur-Thur), also wird er nicht als Deutscher
einbezogen.
Desweiteren war William Teeman aus ,,Danemark Deutschland", was bedeutete, daB er wahrscheinlich in Schleswig-Holstein geboren wurde, das 1864
von PreuBen annektiert wurde und spater zu Deutschland gehorte. Daher
wird er in diesem Buch behandelt.
Etwa 57% der Manner in der 7. Kavallerie waren in den Vereinigten Staaten
geboren. Das bedeutete, daB 43% der Soldaten aus anderen Landem stammten. Die groBten Gruppen stammten aus Irland und Deutschland; jede nahm
ungefahr 15% ein. 13 Im Friihsommer 1876 waren 131 geburtige Deutsche in
der 7. Kavallerie gelistet. Alle diese Manner waren regulare Soldaten, bis auf
John Frett, einen ,,zivilen Packer", der das Regiment auf dem Feldzug begleitete, und Charles A. Stein, einen Tierarzt, der allerdings auf dem Feldzug
nicht dabei war.
Obwohl Frett 1876 Zivilist war, war er gleichwohl ein erfahrener Soldat, der
wahrend des Burgerkrieges vier Jahre in der Kavallerie gedient hatte.
Zudem waren 12 im deutschsprachigen Teil der Schweiz geborene Manner
in Custers Regiment.
Gegenstand dieser Arbeit ist eine Untersuchung der Deutschen und Schweizer, um zu verstehen, wer sie waren, warum sie in die Kavallerie eingetreten
waren, und um ihr Schicksal in der Schlacht zu beschreiben. 14
12 Richard G. Hardorff, ed., Walter M Camps Little Bighorn Rosters, (Spokane: Clark,
2002), pp. 120, 136.
13 Douglas D. Scott, P. Willey, and Melissa A. Connor, They Died with Custer: Soldiers'
Bones from the Battle ofthe Little Bighorn (Norman: U of Oklahoma, 1998), pp. 90-3.
My numbers differ slightly from those presented on page [92] of this study.
14 Short biographies of the troopers taken from their service records are found in Roger
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Viele Militarakten dieser Manner sind nicht korrekt, enthalten verwirrende
Angaben beziiglich ihrer Namen und Herkunftsorte. Dies ist wahrscheinlich
auf Schlampigkeiten der Armeeschreiber zuriickzufuhren, auf deren schlecht
leserliche Handschrift und ihre Unfahigkeit, die Angaben der Manner richtig zu verstehen, da die neuen Rekruten haufig nur sehr schlecht Englisch
sprachen. Hinzu kam, da/3 manche Manner vermutlich einen falschen Namen nannten. Beispielsweise gab Adam Karl Reinwald seinen Namen als
15
,,Charles Brown" an; somit steht dieser Name in den Militarakten.
Viele Soldaten anglisierten ihre Namen, um standigen Problemen mit dem
Buchstabieren oder der falschen Aussprache zu entgehen. Daher waren Vornamen wie John, Charles und Henry wahrscheinlich die Englischen Versionen von Hans (Johann), Karl und Heinrich.
Otto Arndt war auch als ,,Max Cernow" bekannt. Charles Whites Name war
ursprilnglich Henry Charles Weihe. Frederick Shultes Name wurde in den
Armeeakten unterschiedlich buchstabiert: Shutte, Schutte, Schulte und
Schuetze. Andere Beispiele waren Roman Rutten (Ruttenauer), John Rapp
(Ropp, Papp) und Christopher Pandtle (Pendle). Christian Methfessel schrieb
sich 1867 als ,,Frederick Smith" in die Arrnee ein, benutzte aber offenbar
seinen richtigen Namen, als er seine Verpflichtung Jahre spater erneuerte.
Einige Akten sind nicht akkurat beziiglich des Geburtsortes. Keine Probleme
gibt es, wenn jemand aus einer allgemein bekannten Stadt stammte, wie etwa
Berlin. Aber Sebastian Omlin (Omeling, Smeling) beispielsweise kam aus
,,Windaciler, Deutschland" - ein Ort, den es gar nicht gibt. Ebenso weist die
Geburtsangabe von Elder Nees auf die Stadt Ornirhessen oder Quiernessen
hin, die gar nicht existiert.
Frederick Meier wurde in ,,Delmemhort" geboren, einer fehlerhaften Schreibweise fur Delmenhorst. Gustave Korn wurde in Sprollow, Schlesien, geboren, womit vermutlich Sprottau gemeint ist. Wahrscheinlich um derartige
Probleme zu vermeiden, gaben 5 Manner keinen Geburtsort an, sondern lie/3en nur vennerken, da/3 sie in Deutschland geboren wurden.
Diese Manner stammten aus verschiedenen Regionen. Die meisten - 17 gaben Bayern als Herkunftsland an. 15 stammten aus Hannover und weitere
15 aus unterschiedlichen Gebieten von Preu/3en. 8 Manner waren aus Berlin;
sie wurden gesondert erfa/3t. 13 Manner kamen aus Wiirttemberg, 10 aus
Baden und 5 aus Frankfurt am Main.
L. Williams , Military Register of Custer s Last Command (Norman, Ok: Clark, 2009)
and John M. Carroll, ed. They Rode with Custer: a Biographical Directory of the Men
that Rode with General George A. Custer (Matti tuck, NY: Carroll, 1993).
l 5Williams, Military Register, pp. 48, 59.
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Einige der Unterlagen beziiglich der Schweizer waren ebenfalls nicht korrekt. Es scheint keine Probleme gegeben zu haben, wenn die Manner aus
bekannten Regionen der Schweiz stammten, wie Frederick Lehmann und
Frank Braun aus Bern oder Robert Senn und John Lattman aus Zilrich, oder
Joseph Kneubuhler und Vincent Charley aus Luzern.
Aber John G. Tritten wurde als gebilrtig aus dem ,,Kanton Rune" gelistet, das
gar nicht existiert. Vermutlich stammte er aus dem ,,Kanton Bern", und die
schlechte Handschrift des Armeeschreibers hat diesen Irrtum verursacht.
Ludwig Borter wurde als geboren in ,,DeWalle" gelistet - auch diesen Ort
gibt es nicht. John Rauter war aus ,,Tirol, Schweiz" - Tirol aber war eine
Provinz Osterreichs. Dann gab es noch Francis Pittet aus Freiburg und Edmond
16
Burlis aus Klingnau.
Die Deutschen wiesen typische Charakteristika auf. Den Aufzeichnungen
Uber ihr Aussehen zufolge hatten 48 braune oder schwarze Augen, 79 blaue
oder graue. 46 Manner waren blondhaarig oder hellbraun, 79 hatten dunkelbraunes oder schwarzes Haar. Nur einer, John H. Meier, war rothaarig. Als
Charles Louis Haak (Haack) sich 1856 im Alter von 31 Jahren einschrieb,
wurde er mit braunem Haar gelistet, 1876 war sein Haar grau geworden.
Die Schweizer sahen ahnlich aus. 9 von ihnen hatte graue oder blaue Augen,
3 braune. 10 der Manner batten unterschiedliche Haarfarben, von hell bis
dunkel. Einer, John Lattman, war hellbraun, Vincent Charley war rothaarig.
Die Deutschen in Custers Kommando waren von mittlerer Grol3e. Ihre Statur entsprach dem allgemeinen Standard der Kavalleristen, die ilblicherweise unter 90 kg wogen. Schwerere Manner stellten eine zu gro13e Last fur die
Pferde dar. Die durchschnittliche Grol3e der deutschen Soldaten schwankte
zwischen 164 und 176 cm. Der grol3te Deutsche war August Finckle mit
184, 15 cm; wahrscheinlich war der so gar der grol3te Mann in der gesamten
7. Kavallerie. Der kleinste Deutsche war Anton Dohman mit 158,8 cm. Damit lag er knapp unter den Vorschriften der Armee, wonach die Mindestgro13e eines Soldaten bei 160 cm liegen sollte. Der Rekrutierungsoffizier hatte
offenbar ein Auge zugedrilckt.
Die Akten legen nahe, dal3 einige der Manner wahrend ihrer Dienstzeit wuchsen, denn die GroOe einiger Manner wurde anders angegeben, als sie sich
nach Ablauf ihres Dienstes erneut einschreiben liel3en. Das war tatsachlich
oft der Fall, wenn Manner sich unter 20 bei der Armee meldeten, bevor sie
ihr Wachstum abgeschlossen hatten.
Das Mindestalter fur einen Eintritt in die Armee war 18 Jahre, aber es gab

16Williams, Military Register, 43, 46, 51, 67, 178, 179, 187, 189, 243-4, 249,269,291.
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einige junge Manner, denen es gelang, schon frilher angenommen zu werden. August B. Siefert trat mit 16 in die Armee ein. Da war er 160 cm grol3.
Spater maB er 165,1 cm.
Den gr6l3ten Unterschied gab es bei Henry Voss, der sich 1866 mit 17 Jahren
zur Armee meldete und 161,9 cm mal3. 1875 hatte er eine GroBe von 174,5
cm erreicht.
Auch einige Manner, die mit dem vorgeschriebenen Alter von 18 in die Armee eintraten, wuchsen noch. Edwin Miller etwa war 18, als er 1867 rekrutiert wurde. Da mal3 er 172, 7 cm. 1872 hatte er die Grol3e von 177,9 cm
erreicht. Charles Sanders trat 1861 mit einer Gr68e von 170,2 cm in die
Armee ein. Spater wird seine Gr6l3e mit 179, l cm angegeben.
Otto Voit war 19 als er 1864 die Uniform anzog, under mal3 155,6 cm. 1870
hatte er die Grol3e von 161,9 cm erreicht.
Ein paar Manner in den Zwanzigem veranderten ebenfalls ihre Gr6Be wahrend der Dienstzeit. Philipp Spinner kam mit 21 zur Armee. Er war 161,3
cm grol3 und wuchs bis 1870 noch auf 169,9 cm. Charles Haneke maB mit 23
Jahren (1867) noch 158,8 cm. Bis 1875, als er sich emeut einschreiben lieB,
hatte er 163 ,8 cm erreicht.
Schwer zu erklaren ist allerdings das wundersame Wachstum von Claus
Schlieper, der sich 1864 im Alter von 27 Jahren einschreiben lieB, wenn die
Wachstumsperiode der meisten Manner vorbei ist. Fur ihn ist eine GroBe von
170,2 cm in den Akten vermerkt. 1886 aber maB er plotzlich 177,2 cm.
Die Grol3e der Schweizer in Custers Kommando entsprach dem Durchschnitt.
Sie mal3en zwischen 165 bis 177,8 cm.
1876 betrug das Durchschnittsalter der Manner der 7. Kavallerie 25 ½ Jahre,
aber die Deutschen waren geringfiigig alter; ihr Mittelwert lag bei 28 ½ Jahren. Die jiingsten Manner waren 20 Jahre alt, 100 Mann hatten ein Alter
zwischen 20 und 33. Charles Louis Haak warder alteste mit 51 Jahren. Elf
der Schweizer waren zwischen 26 und 30 Jahren alt. Der Alteste war Francis
Pittet mit 38 Jahren. 17
Die Manner befanden sich alle auf der Hohe ihrer physischen Leistungsfahigkeit. Die Armee hatte 1876 relativ geringe Probleme mit jungen Rekruten
oder alteren Mannem, wie es wahrend des Bilrgerkrieges der Fall gewesen
war.
Der physische Zustand der Manner wurde oft kritisiert. Der bekannte Historiker James Donovan gab an, daB die ,, Rekrutierungsoffiziere der Armee

menta/e und physische Schwiichen gro/Jtenteils ignorierten. Wenn ein Mann

17 Ibid. and Scott, Whilley, and Connor, They Died with Custer, 90- I .
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ein Pferd besteigen und ein Gewehr tragen konnte, gait er als gut genug filr
die Kavallerie. " 18
Insgesamt gesehen war die korperliche Musterung neuer Rekruten damals
ahnlich wie noch heute im amerikanischen Militar. Der Autor selbst ist zweimal physischen Untersuchungen fur den Eintritt in die US-Armee und die
US-Marine unterzogen worden. Jeder Mann wurde von einem Arzt sorgfaltig untersucht um sicherzustellen, daB er gesund und stark war. Donovans
negative Beurteilung scheint ubertrieben, und viele zeitgenossische Beobachter berichteten, daB die Manner in guter physischer Verfassung waren.
Einige wenige Manner litten unter kleineren Gebrechen, die ihre Dienstfahigkeit beeintrachtigten, und mehrere entwickelten nach einigen Dienstjahren gesundheitliche Probleme. In der Akte von William Frank aus Magdeburg etwa stand der Vermerk, er habe ,, Sehst6rungen ", nachdem er 50
geworden war. Aber er hatte seine militarischen Pflichten 20 Jahre lang ausgezeichnet erfullt.
Die Manner kamen fast alle aus armlichen Verhaltnissen. Sie waren harte
Arbeit gewohnt und konnten Strapazen ertragen und ohne viel Komfort leben. Die Deutschen und Schweizer lebten zudem weit weg von ihren Familien, Freunden und ihre nationalen Kultur. Von daher erwiesen sich die Kavalleristen als hochst ausdauemd und standfest und zeigten haufig bemerkenswerte Starke und Mut unter den schwierigsten Bedingungen.
Die abschatzige Meinung, die oft uber diese Manner anzutreffen war, hatte
tatsachlich wenig mit ihrem Charakter zu tun, sondem grundete auf der Abneigung vieler Amerikaner fur die Armee als Ganzes und gegenuber den
Einwanderem.
George Armstrong Custers Frau, Elizabeth Bacon Custer, beschrieb die guten Eigenschaften der Soldaten. Obwohl Elizabeth (,,Libbie") ihren Mann
sehr liebte, genoB sie es haufig, mit gut aussehenden Offizieren der Kavallerie zu flirten, darunter auch mit Captain Thomas Weit, Lieutenant Wiliam
Cooke und Captain Myles Keogh. 19 Sie hatte zweifellos ein Auge fur attraktive Manner und beschrieb die Soldaten der 7. Kavallerie bewundemd: ,,Die
Soldaten waren physisch bemerkenswerte Manner. Das Leben in der Natur
hatte sie zu perfekten Exemplaren starker Mannlichkeit geformt. " Sie fugte
hinzu: ,,Die Soldaten, die viele Jahre groflen Strapazen ausgesetzt waren,
stellten die perfekte physische Mannlichkeit dar. Ihre sehnigen, schlanken
Gliedmaflen, ihre wohlgeformten Karper waren Beweis fiir das Training, das

18 Donovan, A Terrible Glory, 122.
19 Philbrick, The Last Stand, p. 21.
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sie in der Wildnis erhalten hatten. Ihre energischen Gesichter, tapfer und
ernst, floJJten dem Betrachter die Sicherheit ein, dajJ sie bereit waren, hinauszugehen und auf al/es, was ihnen begegnen wiirde, gefasst zu reagieren,
und dajJ sie innerlich iiberzeugt waren, die Fahigkeit dazu zu haben. "20
Der Zeitungsreporter John F. Finerty sah im Juni 1876 ebenfalls gute Griinde, die US-Kavallerie zu bewundem, als er General George Crooks Kolonne
zum Rosebud begleitete. Finerty bemerkte, daf3 .. die grojJe Mehrheit der Soldaten aus Jungen Mannern bestand, die sorglos, tapfer und aujJerst unbeschwert waren. Soldaten und Unteroffiziere waren in ihrer Mehrheit entweder von irischer oder deutscher Geburt oder stammten von irischen oder
deutschen Eltern ab ... Jnsgesamt gesehen, war Crooks Kommando eine gute
Organisation. "21
Der Charaktere der Manner wurden allerdings auch sehr ungerecht kritisiert. Soldat Thomas P. Downing diente in Kompanie I der 7. Kavallerie. Er
wurde 1876 am Little Big Hom getotet. Kurz nach seinem Eintritt in die
Armee 1873 schrieb er: "Einige der hartesten Burschen denen ich jemals
begegnet bin, dienten in dieser Kompanie. "22
William Henry White trat 1872 in die Kavallerie ein, und er vertrat eine
ahnliche Meinung tiber die Manner, die sich einschreiben lief3en. ,,Die meisten von ihnen waren Rabauken, viele gehorten zu den hartesten City-Rowdies . ... Kriminelle und Halbkriminelle machten einen groJJen Tei! der einhundert Manner aus, in deren Gesellschafl ich reiste. "
Viele der Manner desertierten, wenn sie zu ihrem ersten Kommando geschickt wurden . ., Die Desertion wuchs erheblich, als wir Fort Sanders erreichten. Zu der Zeit, als wir uns in unserem Militarposten eingewohnt hatten, waren nur noch 50 von uns iibrig."
White vermutete, daf3 viele Manner nur deshalb in die Armee eintraten, um
kostenlos in den Westen transportiert zu werden, .. wo sie sich moglicherweise vor der Verfolgung wegen irgendwelcher Straflaten in ihren Heimatgebieten
verstecken konnten. '' Diese Manner batten nicht die Absicht, in der Armee
zu dienen. Nach seiner Kenntnis wurden Deserteure niemals gefasst. ,,Im
Allgemeinen wurde Desertion als selbstverstandlicher Weg angesehen, unwiirdige Manner wieder loszuwerden. "23
20 Elizabeth B. Custer, "Boots and Saddles " or Life in Dakota with General Custer
(New York: Harper, 1885), pp. 105 and 264.
21 John F. Finerty, War-Path and Bivouac: The Big Horn and Yellowstone Expedition
(Lincoln: U ofNebraska, 1966),p. 115.
22 Downing in John P. Langellier, ed. Myles Keogh (El Segundo: Upton, 1991), p. 121.
23 William Henry White, Custer, Cavalry & Crows: the Story of William White (Ft. Collins,
Colo.: Old Army, 1975), pp. 14-16.
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Die Desertion, oder <las ,, sich franzosisch verabschieden" (French Leave),
wie viele Amerikaner diese Praxis nannten, war ein groBes Problem in der
Armee, aber die Desertionsrate der Deutschen in der 7. Kavallerie war ziemlich niedrig. Die Akten belegen, daB nur 18 Deutsche (14%), vor dem Juni
1876 davongelaufen waren oder,, sich ohne Erlaubnis entfernt hatten" (AWOL
= Absent without leave).
Die Manner desertierten aus verschiedenen Grunden, dazu gehorten ,, iibermafiige Arbeitsanforderungen, schlechte Quartiere, schlechtes oder unangemessenes Essen, zu wenig Freizeit, brutale Unteroffiziere oder Offiziere,
schlechte Bezahlung oder zu grofie Abstiinde zwischen den Zahltagen, sowie
Trunksucht. "24
Der maBgebliche Grund waren aber wohl tatsachlich rabiate Vorgesetzte.
Der Soldat der 7. Kavallerie, Ami Frank Mulford aus Kompanie M, erklarte:
,,/ch glaube, dajJ der Hauptgrund far die Desertion die Art und Weise ist, in
der viele der Offiziere ihre Manner behandeln. " Er fiigte hinzu, daB die
meisten Soldaten im Fruhling davonliefen, wenn uberall die Arbeit wieder
losging und es leicht war, einen Arbeitsplatz zu bekommen. 25
Ein wichtiger Grund fur den Anstieg der Desertionsrate von 1871 bis 1872
war die Senkung des Soldes. ,,Im Juli 1870 hatte der KongrefJ die Bezahlung
der Soldaten von 16 $ auf 13 $ im Monat reduziert, wirksam ab dem 3 0. Juni
1871." Im Jahr 1871 desertierten 32,6 % der Soldaten. 1872 waren es 31,7
%, und im folgenden Jahr waren es 29,2%." 26
Der Soldat H. Habers, der am 16. April 1872 in die Armee eintrat, erklarte:
,,Der Sold betrug im Monat 16 Dollar far einfache Soldaten. Das Parlament
iinderte diesen Betrag auf 13 Dollar, und Harden von Miinnern desertierten. "27
Sechs der Deutsch en, die aus der 7. Kavallerie desertierten, liefen 1872 und
1873 davon. Die Desertionsrate fiel allerdings dramatisch nach der Wirtschaftskrise von 1873. Im Jahr 1876 desertierten nur noch 6,9% der Soldaten.
Das Problem, daB so viele Soldaten in den frtihen 1870er Jahren davonlie-

24 Edward M. Coffman, The Old Army: a Portrait ofthe American Army in Peacetime,
1784-1898(NewYork: Oxford, 1986),pp. 371-2.
25 Ami Frank Mulford, Fighting Indians in the 7th United States Cavalry, Custer s
Favorite Regiment (Corning, NY: Muflord, 1879), pp. 56-7.
26 Jack D. Foner, The United States Soldier between two Wars: Army Life and Reforms,
1865-1898 (New York: Humanities, 1970), pp. 10,223.
27 H. Harbers as cited in P. M. Ashburn, A History of the Medical Department of the
United States Army (Boston: Houghton, 1929), p. [97].
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fen, wurde so akut, daB die Armee schlieBlich eine Generalamnestie fur Deserteure anbot, die bis zum 1. Januar 1874 freiwillig zuriickkehren wilrden.
Daraufhin kehrten 9 Deutsche in die 7. Kavallerie zuriick; sie blieben unbestraft. Einige von ihnen schrieben sich sogar nach ihrer Desertion emeut in
die Armee ein, und mehrere meldeten sich zum Marine-Korps.
George Heid aus Bayem desertierte im Februar 1872, aber im November
desselben Jahres schrieb er sich als ,,George Hyed" in die Marine ein. Er
nutzte die Generalamnestie und kehrte im November 1873 in die Armee
zuriick.
Eduard Gustaf Delliehausen aus Frankfurt verhielt sich ahnlich. Er desertierte 1867, aber kehrte im Juli 1870 unter dem N amen ,,Edward Housen"
zuri.ick. Im Juni 1872 desertierte er abermals, nahm aber das Arnnestieangebot an und meldete sich im November 1873 emeut. Auch der Deutsche
James Miles, der im Januar 1875 desertierte, kehrte als ,,Edward Hamilton"
im Juli 1875 zuriick.
Viele dieser Manner waren ausgezeichnete Soldaten, und sie machten eine
ansehnliche militarische Karriere, obwohl sie irgendwann einmal desertiert
waren. Otto Voit aus Baden nutzte die Generalarnnestie, um im Dezember
1873 in die Armee zuriickzukehren. Er wurde spater fur seine Tapferkeit am
Little Big Hom mit der ,,Medal of Honor" des Kongresses ausgezeichnet, der
hochsten Auszeichnung ilberhaupt.
Charles Windolph aus Bergen desertierte im Juli 1872 aus seiner lnfanterieeinheit. Noch im selben Jahr lieB er sich als ,,Charles Wrangel" in die 7.
Kavallerie einschreiben. 1873 nutzte er die Generalamnestie und legalisierte
seinen Status wieder. Auch er wurde fur seine Leistung am Little Big Hom
mit der ,,Medal of Honor" ausgezeichnet.
Auch einer der altesten Kavalleristen im 7. Regiment war im Laufe seines
militarischen Lebens einmal desertiert; Aloys Bohner aus Baden desertierte
1858. Nach seinem Wiedereintritt in die Armee hatte er eine tadellose Akte
bis zu seinem Tod 1877.
Nur wenige Deutsche verursachten Disziplinarprobleme wahrend ihrer Dienstzeit in der 7. Kavallerie. Vor der Schlacht am Little Big Hom wurden nur 10
Deutsche - abgesehen von den Deserteuren - arretiert oder zeitweise wegen
Disziplinarvergehen bestraft. Wahrend uber die Bestrafungen Eintragungen
existieren, gibt es uber ihre Vergehen nicht immer Aufzeichnungen. Antony
Assadaly aus PreuBen wurde im Dezember 1873 arretiert, weil er sein Pferd
verletzt hatte. Er wurde zur Zahlung von 10 $ monatlich fur drei Monate
verurteilt. 28
28 Williams, p. 31.

17

Henry Voss aus Hannover stand im Juli und August 1875 unter Arrest, weil
er ,, den Sattler-Sergeant Tritten, ohne provoziert warden zu sein, geschlagen" hatte. (John Godfried Tritten war ein Schweizer aus Bern.) Vermutlich
steckte etwas mehr hinter der Geschichte, weil nur wenige Manner ohne
Grund gewalttatig werden; wahrscheinlich fiihlte sich Voss <lurch irgendetwas herausgefordert. Tritten war vermutlich zur falschen Zeit am falschen
Ort und wurde mit dem Zorn von Voss konfrontiert. Eine andere Moglichkeit
war, daB der Deutsche und der Schweizer einen Streit auf Deutsch batten,
den die Offiziere nicht verstehen konnten; so daB der Angriff fur sie
unprovoziert erfolgte. Was irnmer auch der Grund fur den Vorfall gewesen
sein mochte - Voss wurde verurteilt, vier Monate lang jeden Monat 8 Dollar
Strafe zu bezahlen. Ferner wurde Voss mit 5 Dollar Strafe belegt, weil er sich
im November 1875 ohne Erlaubnis entfernt hatte. Der Grund fiir diese milde
Bestrafung fiir Desertion lag ,. in der Einbeziehung auj3ergew6hnlicher Umstiinde ", die nicht naher erlautert wurden. 29
Die Manner der 7. Kavallerie waren oft fiir langere Zeit in isolierten AuBenposten stationiert. Sie wurden haufig von einem Posten zum anderen verlegt,
und sie befanden sich oft auf langeren Feldztigen. Das bedeutete, daB nur
wenige Manner die Moglichkeit batten, Frauen zu treffen oder eine andauemde Beziehung zu kntipfen, und nur wenige Manner heirateten wahrend
ihrer Dienstzeit. Dagegen waren die meisten Offiziere verheiratet.
Die offizielle Politik der Armee war es, Manner, die bereits verheiratet waren, nicht aufzunehmen und Soldaten davon abzuhalten, eine Ehe einzugehen. Ein Soldat musste um Erlaubnis nachsuchen, wenn er heiraten wollte;
dabei waren pro Kompanie nicht mehr als 4 Frauen gestattet, und,, die Militiirbiirokratie machte verheirateten Soldaten das Leben so schwierig und unangenehm wie nur moglich. "30
Die Offiziere wurden wesentlich besser bezahlt als die einfachen Soldaten.
Sie batten zudem das Recht auf ordentliche Hauser fiir ihre Familien. Dagegen waren die einfachen Soldaten arm, und sie mussten in Massenquartieren
mit vielen anderen Mannem leben. Die Wohnstatt fur verheiratete Soldaten
war oft nicht mehr als ein Zelt, eine Unterkunft, die unter kalten Wetterbedingungen sehr unbequem sei konnte. Zudem konnten die meisten Manner Frau und Kinder von ihrem Armeesold nicht unterhalten. Um sich eine
Ehe leisten zu konnen, mussten die Frauen von einfachen Soldaten sich um

29 Williams, pp. 31, 298.
30 Patricia Y. Stallard, Glittering Misery: Dependents ofthe Indian Fighting Army (San
Rafael, Ca.: Presidio, 1978), pp. 53-4.
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Arbeit in den Militarposten bemiihen. Oblicherweise wurden sie als Wascherinnen oder Zimmermadchen eingestellt.
Viele alleinstehende Manner sehnten sich nach einer Familie, und einige
von ihnen suchten die Gesellschaft von Kindem. Wie Elizabeth Bacon Custer
beobachtete: ,, Die Soldaten sind besanders kinderlieb und wissen, wie sie sie
zum Lachen bringen konnen. "31
Zwischen 265 und 275 Manner der 7. Kavallerie wurden am Little Big Hom
getotet. Elizabeth Custer bemerkte dazu, daB ,, diese Schlacht das Leben van
26 Frauen in Fort Lincoln ruinierte", weil sie zu Witwen wurden. 32 Sieben
der Witwen waren Frauen von Offizieren, die anderen 19 waren mit einfachen Soldaten oder Unteroffizieren verheiratet gewesen. Das bedeutete, daB
nur 7% der Soldaten, die am Little Big Hom fielen, verheiratet waren.
Charles Windolph, ein deutscher Sergeant in der 7. Kavallerie, nannte eine
leicht abweichende Zahl; er gab an, daB die Manner von 37 Frauen am Little
Big Hom getotet wurden. 33
Da die Armee keine Akten iiber die EheschlieBungen von Soldaten anlegten,
wird jeder Bericht iiber diese Manner unvollstandig bleiben. Aber es ist bekannt, daB einige der Deutschen verheiratet waren. Francis Roth aus Frankfurt hatte eine Frau, aber keine Kinder, wahrend die anderen verheirateten
Manner auch Nachwuchs batten. Henry Dose aus Holstein hatte Frau und
zwei Kinder, wahrend Frederick Hohmeyer aus Darmstadt eine Frau und
sogar vier Kinder hatte. So war es auch mit Gustav Klein aus Wiirttemberg.
Roman Rutten aus Baden hatte schon vor 1876 eine Frau und eine Tochter
namens Emma. Nach der Schlacht zeugte er weitere funf Kinder. 34 Im Friihjahr 1876 hatte der Tierarzt des Regiments, Charles A. Stein aus PreuBen,
,, eine grofie F amilie mit kleinen Kindern ", aber die Zahl wird nicht angegeben. Ganz sicher waren es filnf. 35
Diese Manner filhrten anscheinend gute Ehen. Nicholas Klein aus Bayem
war nicht so gliicklich. Wie berichtet wurde, heiratete er 1874 Lucetta ,,Settie"
Belle Craig. Offenbar verlieB die Frau Klein 1878 wegen Thomas Finnegan.
Anscheinend wurden Klein und Craig niemals formal geschieden, aber der
Deutsche heiratete trotzdem 1883 Margaret Darmstadt. 36
31 Custer, Boots and Saddles, p. 195.
32 Ibid., p. 268.
33 Charles Windolph, IFought with Custer: The Story ofSergeant Windolph, Last Survivor
ofthe Battle ofthe Little Bighorn (Lincoln: U ofNebraska), p. 3.
34 Williams, pp. 112, 156, 178-9, 255-6, and 257-8 and Carroll, They Rode with Custer,
pp. 77,120,139, 213-4, and 216.
35 Carroll, p. 234.
36 Williams, p. 182.
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Otto Durselew aus Frankfurt musste einsehen, daB er mit seinem Sold keine
Familie emlihren konnte, aber er erzlihlte einem Freund, daB er eine Frau
und ein Kind in New York City zurtickgelassen hatte. Wenn das stimmte,
erhob seine Frau offenbar niemals Anspruch auf eine Rente der Regierung,
nachdem Durselew in der Schlacht von Bear Paw Mountains 1877 getotet
worden war. 37
Die Frau von Ferdinand Klawitter aus PreuBen, Emma M. Klawitter, hinterlieB einige Einblicke in das Leben einer Frau, die mit einem deutschstlimmigen Soldaten verheiratet war. Emma stammte aus Shreveport, Louisiana. Sie
wuchs auf, wlihrend ihr Heimatstaat infolge des Burgerkrieges von Truppen
der Nordstaaten besetzt war. Sie entschloB sicb zu dem ungewohnlichen
Schritt, einen Angehorigen der Besatzungstruppen zu heirateten. ,, !ch heiratete 1876 einen Yankee-Soldaten, wiihrend die meisten Miidchen im Suden
Angst vor ihnen hatten. lch war damals nicht ganz 18 Jahre alt. "
Im Hinblick auf die schweren Jahre als Soldatenfrau fiigte sie hinzu: ,,/ch
kann nicht mehr erkliiren, was in mich gefahren war, vielleicht war es die
Uniform, die mich angezogen hatte." Offensichtlich wirkte ihr Mann in seiner militlirischen Ausrtistung stattlich und ansehnlich.
Emma lebte jahrelang in einem Zelt, und in dieser bescheidenen Bebausung
brachte sie ihre ersten Kinder zur Welt. Um das Familieneinkommen aufzubessem, arbeitete sie mit ihrem Mann zusammen, der als Bursche fur
Lieutenant Luther Hare eingesetzt war. Bei einer Gelegenheit wollte Hare,
das Emma eine Arbeit in seinem Schlafzimmer erledigte. Obwohl eine weitere Person zugegen war, was belegte, das es sich nicht um ein anzugliches
Angebot handelte, glaubte Emma, da8 diese Anordnung unziemlich war,
und sie weigerte sich, das Schlafzimmer zu betreten. Hare glaubte anscheinend, daB die Frau von der nationalen Mentalitlit ihres Ehemannes beeinfluBt war und beschimpfte sie: ,, Du bist ganz schon stur. Du musst eine Deutsche sein. "38
Die Soldaten waren in einsamen Aul3enposten stationiert. Viele von ihnen
hielten daher nach jeder Art Unterhaltung Ausschau, die sie finden konnten.
Hliufig tranken sie zu viel. Sie gingen in Spielhallen, wo sie betrogen wurden, und sie trafen sich mit allen Frauen, die verfiigbar waren. Hliufig waren
es Tanzhallen und Bordelle, die sogenannten ,,Hog Farms", die den Soldaten
das Geld aus der Tasche zogen, wenn sie sich in erreichbarer Nlihe zu den
Armeelagem befanden.
37 Ibid., p. l 13, 120.
38 Emma M. Klawitter, "Anny Life at Fort Lincoln," in Peter Cozzens, ed. Eyewitnesses
to the Indian Wars 1865-1890 5 vols. (Mechanicsburg, Pa.: Stackpole, 2005) 5: 355-61.
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Die 7. Kavallerie war 1876 in Fort Abraham Lincoln im Dakota-Territorium
stationiert, und die Bordelle befanden sich auf der anderen Seite des Missouri River. Mit Namen wie ,,The Lady's Bower" (Schlafzimmer) war es offensichtlich, dal3 diese Hauser willige Frauen vennieteten. Als im Friihjahr 1875
das Eis auf dem Flul3 zu schmelzen begann oder als im Friihjahr 1876 das
Wasser stark anstieg, zogen einige der Frauen weg. Elizabeth Bacon Custer
beschrieb die Lage: .,Jene, die zuruckgeblieben waren, wateten zu ihren Hutten, und ungeachtet der Warnungen vor den Gefahren, setzten sie ihre miserable Existenz fort. "39
Elizabeth Custer driickte keine moralische -Oberlegenheit aus, noch blickte
sie auf diese unglucklichen Frauen hinab; denn ihr Ehegatte war alles andere
als ein Ausbund an Tugendhaftigkeit. Es gab schon damals zahlreiche Geriichte tiber George A. Custers Affaren, und er pflegte eine ungewohnlich
enge Freundschaft mit einem (mannlichen) Schauspieler namens Lawrence
Barrett. Elizabeth kommentierte dieses Verhaltnis so: .,Es ist schwer, in anstiindiger Gese/lschaft in angemessener Weise daruber zu sprechen, wie diese beiden Manner miteinander umgingen. Sie behande/ten einander wie Frauen es tun." Ats die Manner sich trennten, ,,Standen ihnen Treinen in den
Augen, und sie hie/ten ihre Hiinde wie ver/iebte Miidchen. "40
In seiner Zeit auf der Militarakademie 1859 infizierte George A. Custer sich
bei einer Prostituierten mit einem Tripper. Die medizinische Behandlung offenbar mit Quecksilber - machte ihn unfruchtbar. Obwohl Elizabeth sich
stets eine Familie wtinschte und das Paar zwolf Jahre verheiratet war, blieb
die Ehe kinderlos. 41
Custer war aber nicht der einzige Soldat, der sich eine Geschlechtskrankheit
zuzog; viele andere Manner infizierten sich ebenfalls. Einige der Deutschen
in der 7. Kavallerie verhielten sich auch so untiberlegt oder hatten einfach
Pech bei ihren amorosen Treffen, so dal3 mindestens sieben von ihnen an
Syphilis erkrankten.
Der Arzt James B. Ferguson fuhrte sorgfaltig Buch dariiber, als er Henry
Lehmann aus Berlin wegen einer Geschlechtskrankheit behandelte. Lehmann
hatte sich die Erkrankung schon in Deutschland zugezogen, Jahre, bevor er
sich Ferguson anvertraute. Der Soldat Jitt unter Schmerzen in Schultem und
Htifte, under meldete sich im Marz 1874 im Hospital, weil ein Knoten an
39 Custer, Boots and Saddles, pp. 229-31.
40 Elizabeth B . Custer, Tenting on the Plains, or, General Custer in Kansas and Texas
(New York: Webster, 1887), p. 346.
41 Wert, Custer, p. 34. See also Shirley A. Leckie, Elizabeth Bacon Custer and the Making
of a Myth (Norman: U of Ok., 1993), pp. 48, 84.
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seinem Brustbein festgestellt worden war. Der Arzt entfemte den Knoten
und behandelte den Patienten mit Quecksilber und Jod. Der Mann schien
sich schnell zu erholen, aber er kehrte im September mit denselben Symptomen ins Hospital zurtick.
Dr. Ferguson notierte, daB die Geschwulst am Brustbein des Soldaten so groB
war wie eine geschlossene Mannerfaust. Der Arzt entfemte den Tumor abermals und behandelte die Wunde emeut mit Quecksilber und Jod; aber der
Zustand des Mannes besserte sich nicht.
Lehmann wurde am Little Big Hom getotet. Dieses Schicksal rettete ihn
vermutlich vor weiteren schweren physischen Leiden und emsten mentalen
Problemen. Drei andere Deutsche mit ahnlichen Erkrankungen wurden ebenfalls in der Schlacht getotet, Robert Barth aus Pforzheim, sowie Anton Dohman
und Henry Karl Voight aus Hannover. 42
Obwohl viele glauben, daB die Manner der 7. Kavallerie grobschlachtige
Menschen waren, sind die offiziellen Beurteilungen uber die Deutschen sehr
positiv; diese Manner waren ausgesprochen gute Soldaten. Von den 131 Deutschen in diesem Regiment im Juni 1876 waren nur noch 90 nach der Schlacht
am Leben und in der Armee. Als diese Manner die Armee verlieBen oder ihre
Dienstzeit sich dem Ende zuneigte und sie sich neu verpflichten konnten,
gaben die Offiziere haufig Beurteilungen uber ihre Qualitaten ab. Fur 78 von
ihnen befinden sich Benotungen in den Akten. Danach wurden 57 exzellent
beurteilt, 6 wurden noch immer als sehr gut, 12 als gut und 3 als ordentlich
beschrieben. Einige dieser Manner batten derart gute Leistungen gezeigt,
daB sie mehrfach besonders hervorgehoben wurden. Frederick Deetlines
Charakter wurde nicht weniger als sechsmal besonders positiv in den Akten
erwahnt. Die Schweizer erhielten nicht die gleiche hohe Wertschatzung durch
ihre Offiziere als die Deutschen. Nur 7 Schweizer uberlebten die Schlacht
und befanden sich nach dem Feldzug noch immer in der 7. Kavallerie. Lediglich 3 von ihnen wurden als exzellent gelistet, 2 als gut und 1 als ausreichend.
Sowohl die Deutschen als auch die Schweizer batten vermutlich verschiedene Grtinde, in den Militardienst einzutreten. Einige suchten zweifellos das
Abenteuer oder wollten sich als gute Patrioten ihres neuen Heimatlandes
zeigen, aber die meisten meldeten sich aus finanziellen Grunden zur Armee,
da sie ansonsten keine Arbeit fanden. Sie waren zweifellos nach der Wirtschaftskrise von 1873 in den USA in hoffnungslosem Zustand. Diese Krise
folgte eine langer andauemde Rezession; etwa ein Drittel aller arbeitsfahi42 Williams, pp. 36, 42-3, 49, 110, 135, 189, and 296-7, and Scott, Willey, and Connor,
pp. 285-6.
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gen Manner fand keine Anstellung mehr. Ein bekannter Historiker resiimierte: ,,Fiir die Arbeiter war die Rezession nichts weniger als eine Katastrophe .
... Hohe Arbeitslosigkeit charakterisierte die Situation in siimtlichen stiidtischen Zentren. "43
Fur Deutsche und andere Einwanderer war die Lage vermutlich noch kritischer, weil viele Arbeitgeber zuerst geborene Amerikaner einstellten.
Das hochst effektive und vielfach kopierte deutsche Schulsystem bedeutete,
dal3 der Bildungsgrad der deutschen Soldaten im 19. Jahrhundert relativ hoch
war. Nur sehr wenige wurden als Analphabeten gelistet. Unter diesen waren
beispielsweise Conrad Baumbach aus Berlin und Frederick Deetline aus Offenheim. Viele Manner hielten sich erst kurze Zeit in den USA auf, als sie sich
zur Armee meldeten, aber sie scheinen die englische Sprache schnell gelernt
zu haben. Carl Bruns aus Braunschweig war der einzige Kavallerist, der
durchgangig Schwierigkeiten hatte, die englische Sprache zu sprechen und
zu verstehen.44
Viele der Deutschen in der 7. Kavallerie waren schlecht ausgebildete Arbeiter, bevor sie sich in die Armee einschrieben. Diese Gruppe litt besonders
unter der Rezession. Die Deutschen reprasentierten eine groBe Bandbreite
von Jobs; sie gaben bei ihrem Armeeeintritt nicht weniger als 42 verschiedene Berufe an. Die grol3te Anzahl schrieb sich als Arbeiter ein (21), was vermutlich bedeutete, daB sie jeden Job annahmen, der ihnen geboten wurde.
Buchhalter und Geschaftsleute benotigten eine Ausbildung, und sie stellten
die nachstgrol3te Gruppe (16). Fast genauso viele stellten sich als Farmer
und Gartner vor (14).
Einige Berufe erforderten eine spezielle Ausbildung, darunter waren Musiker (7), Schneider (5), Hufschmiede und Wagenlenker (3), Mechaniker (3),
Schlosser und Biichsenmacher (3). Einige der Manner verfiigten zudem iiber
weitere Fahigkeiten, die ihnen Vorteile in ihrer Dienstzeit brachten, wie
Frachtwagenfahrer und (Pferde-)Geschirrmacher (6), und 6 Manner gaben
an, daB sie schon in Deutschland Soldaten gewesen waren. Der vermutlich
gebildetste Deutsche im Regiment war Charles A. Stein, der in PreuBen Tierarzt gewesen war.
Der Beruf, den die Manner vor ihrem Eintritt in die Armee ausgeiibt hatten,
hatte meist wenig mit den Aufgaben zu tun, die ihnen wahrend ihrer Dienstzeit zugewiesen wurden. Nur ein Deutscher gab seinen Beruf als ,,Koch" an,
als er sich zur Armee meldete, drei Manner standen als ,,Metzger" in den
43 Eric Foner, Reconstmction: Americas Unfinished Revolution, 1863-1877 (New York:
Harper & Row, 1989), 513 .
44 Williams, pp. 37, 50.

23

Akten, einer als Brauer und vier als Backer. Erstaunlicherweise setzte die 7.
Kavallerie einen hohen Prozentsatz der Deutschen als Koche ein; nicht weniger als 48 Manner (37%) arbeiteten wahrend ihrer militarischen Dienstzeit in der Kiiche. Dazu waren drei in der Backerei, und einer arbeitete als
Kuchenhelfer. Niemand von den Schweizern wurde als Koch eingesetzt.
Der Grund dafiir, daB so viele Deutsche als Koche dienten, ist unbekannt.
Die Deutschen waren wohl nicht besser darin, Mannschaftsessen zu kochen,
als andere Nationalitaten, aber einige hatten vermutlich von ihren Muttern
gelernt, deutsche Kuchen zu backen. Diese Manner waren wahrscheinlich
sehr nutzlich und bereiteten schmackhafte Mahlzeiten zu. Vermutlich zur
Freude seiner Kameraden, braute Jacob Huff aus Bayern anlasslich der Jahrhundertfeier der Vereinigten Staaten im Juli 1876 zwei Fasser Bier; er benutzte dazu alle Grundstoffe, die er bekommen konnte, wie etwa wilde Hopfen, Eicheln und Hefe.45
Die Deutschen waren nicht nur besser gebildet als die meisten anderen Manner aus anderen Landero, sie hatten auch groBeres musikalisches Talent. Die
Regimentskapelle der 7. Kavallerie bestand aus 17 Mannern, und von diesen
waren 7 Deutsche und zwei Schweizer. Zudem war der Haupttrompeter des
Regiments Henry Yoss aus Hannover. 46
Viele der Schweizer waren ebenfalls kaum mehr als ungelernte Arbeiter, als
sie sich zur Armee meldeten; wahrscheinlich waren sie daher nicht imstande, einen Job zu finden. Drei gaben ihren Beruf als ,,Farmer" an: Robert
Senn, Vincent Charley und Ludwig Borter. Zwei bezeichneten sich als ,,Arbeiter": Frank Braun und John Lattman. Die besser ausgebildeten Manner
waren John Tritten (Sattler), John Rauter (Metzger), Francis Pittet (Zimmermann), Frederick Lehman (Polsterer), John King (Hufschmied) und Edmond
Burlis und Joseph Kneubuhler (Musiker).
Funf der Schweizer befanden sich bereits in der Armee, bevor die Wirtschaftskrise ausbrach. Sieben der Manner meldeten sich zwischen 1873 und 1875.
Sie verpflichteten sich jeweils fur 5 Jahre. Drei der Manner traten am 4.
Oktober 1873 in die Armee ein: John Lattman und John Rauter in Philadelphia und Ludwig Borter in New York. John Tritten hatte 1871 seinen Abschied genommen und verpflichtete sich am 22. Dezember 1873 fur eine
weitere Dienstzeit. John King trat am 22. September 1875 in Cincinnatti
(Ohio) in die Armee ein. Frank Braun und Robert Senn meldeten sich am 23.
September in Philadelphia. Edmond Burlis, Vincent Charley und Frederick
45 Ibid, p. 159.
46 Williams, pp. 298 and 350. Williams listed sixteen members of the band, but he forgot
to include Jacob Huff in the list on page 350. See also p. 159.
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Lehmann waren 1871 rekrutiert worden. Charley verlangerte seinen Dienst
1876 vor dem Little Big Hom-Feldzug; die Dienstzeit der beiden anderen
endete erst nach der Schlacht im Juni 1876. 47
Die Manner, die 1876 in der Armee Dienst taten, hatten nur eine geringe
Formalausbildung erhalten. Neue Rekruten wurden haufig mit sehr wenig
praktischen Training zu ihren Einheiten geschickt. 1872 klagte Major Lewis
Merrill von der 7. Kavallerie: ,,Frische Rekruten werden mitfaktisch keinerlei Kenntnissen iiber ihre Pflichten in die Kompanien der Kavallerie eingegliedert. " Ein amtlicher Bericht aus dem folgenden Jahr bestatigte diese
Aussage. Die Manner trafen bei ihren Einheiten ein ,, und wussten nichts
iiber den Gebrauch van Waffen oder ihre Ste/lung als Soldaten. "48
Das formale Training, das die Rekruten erhielten, war das Schlichteste, was
man sich vorstellen konnte. Es reichte lediglich aus, um dafiir zu sorgen, daB
die Manner bei einer Parade gut aussahen.
Den Soldaten standen nicht mehr als 15 Obungsschi.isse im Monat zur Verbesserung ihrer Fahigkeiten als Schi.itzen zur Verfiigung. Die Kavallerie benutzte <las Model 1873 Springfield, das einen starken Ri.ickschlag hatte. Viele Manner verrissen deshalb instinktiv das Gewehr, da sie wussten, daB die
Waffe heftig zuri.ickschlagen wi.irde. Daher schossen sie haufig fehl. Private
Peter Thompson, der in Kompanie C der 7. Kavallerie diente, raumte ein,
daB er jedes Mal, wenn er mit dem Gewehr feuerte, Angst hatte, weil er
wuBte, der Ri.ickschlag wi.irde in seiner Schulter Schmerzen verursachen. 49
Das Model 1873 Springfield war ein einschi.issiges Gewehr, <las nach jedem
SchuB neu geladen werden musste. Die Kavallerie benutzte die KarabinerVersion wegen des ki.irzeren Laufs und weil sie schussbereit im Sattel gefiihrt
werden konnte. Der ki.irzere Lauf bedeutete aber auch, daB die Reichweite,
im Vergleich mit der Rifle der Infanterie, ki.irzer war. Die Springfield Rifle
war auf etwa 250 Yards akkurat, konnte aber durchaus eine langere Distanz
bestreichen; tatsachlich konnte man damit bis zu 1.000 Yards weit schieBen. 50 Allerdings war es reiner Zufall, auf eine solche Distanz ein Ziel zu
treffen; hinzu kam, daB die Kraft der Pulverladung auf eine solche Entfernung nicht mehr stark und daher selten todlich war. Die Armee benutzte die
Rifle, weil sie sich als Effektiv in der Distanz erwiesen hatte, in der die
i.iblichen Kampfe meistens stattfanden, wie es etwa wahrend des Bi.irgerkrieges der Fall gewesen war; bier batten sich die meisten Auseinandersetzun471bid.,43,46,51,67, 178,179,187, 189,243-4,249,269,291.
48 As cited in Coffman, The Old Army, p. 336.
49 Thompson as cited in Philbrick, p. 41.
50 Philbrick, pp. 177-8.
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gen auf etwa 100 bis 200 Yards Distanz abgespielt. In den Handen eines gut
ausgebildeten Soldaten konnte man mit diesem Einzellader bis zu 17 Mal in
der Minute feuem. Hinzu kam, daB dieses Gewehr fiir die Armee nicht teuer
war.
Die Regierung war so sehr daran interessiert, Geld zu sparen, daB sie die
emsten Mangel des Springfield-Gewehrs iibersah. Beispielsweise gab es immer wieder Ladehemmungen, weil die abgeschossenen Patronenhiilsen beim
Auswurf im SchloB klemmten. Wenn die Waffe nach mehreren Schiissen
heiB wurde, verzogen sich die Kupferhiilsen der Patronen und saBen fest. In
so einer Situation musste der Soldat die Hulse mit seinem Messer herausreiBen, um eine neue Patrone einschieben zu konnen. Messinghiilsen klemmten nicht so haufig, aber sie waren vie! teurer und wurden daher nicht an die
Truppen ausgegeben. 51
Eines der Hauptprobleme mit dem Springfield-Model in der Schlacht am
Little Big Hom war vermutlich <lurch Staub und der Dreck verursacht. Die
Kavallerie erzeugte dichte Stauwolken, wenn sie sich bewegte. Wahrend eines Gefechts war es ebenso. Die Trooper mussten sich haufig auf den Boden
werfen, wahrend sie schossen, und Staub und Dreck verursachten Hiilsenklemmer oder Schlossblockaden. Wenn der Auswerfer der Springfield streikte und die leere Patronenhiilse nicht aus dem Lauf zog, wurde die Waffe im
Gefecht nutzlos und konnte dem Soldaten <las Leben kosten. 52
Die Schwachen der Waffe waren den meisten Kavalleristen vollig bewusst,
was dadurch belegt ist, daB viele sich weigerten, sie zu benutzen. Manner,
die es sich leisten konnten - etwa die Offiziere und die Scouts - verzichteten
auf die Springfield und besorgten sich eigene, bessere Waffen.
Kavalleristen hatten zudem den Ruf, miserable Schiitzen zu sein. In der
Schlacht am Rosebud am 17. Juni 1876 verfeuerten die Reiter iiber 25.000
Schiisse, die unter den Indianem weniger als 100 Opfer forderten - Tote und
Verwundete. Das bedeutete, daB jeder Kavallerist im Durchschnitt nur mit
dem 250. SchuB einmal traf. Die Trefferquote in diesem Kampf war so gering, daB ein Autor vermutete, die Soldaten hatten absichtlich fehlgeschossen. 53
Viele der Soldaten hatten keine Erfahrungen mit Pferden; einige hatten vor
51 Ibid.,pp.177-8, 183.
52 Richard Allan Fox, Jr., Archaeology, History. and Custer sLast Battle: The Little Big
Horn Reexamined (Norman: U of Oklahoma, 1993), pp. 239-42.
53 Albert Winkler, Die Schlacht am Rosebud I 876 (Wyk aufFoehr: Verlag fiir Amerikanistik, 2010), p. 86. See also Dave Grossman, On Killing: the Psychological Cost of
Learning to Kill in War and Sociery (Boston: Little, 1996), p. 12.
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ihrem Eintritt in die Armee niemals auf einem Pferd gesessen. Die Reiter
hatten zudem niemals Schief3en vom Pferderticken aus geilbt. Das hatte im
Kampf ernste Konsequenzen. Hinzu kam, daJ3 auch viele Pferde nicht an
Gewehrfeuer gewohnt waren, was zur Folge hatte, daJ3 die Tiere oft scheuten
und sich im Gefecht als unzuverlassig erwiesen. 54
Der Chronist Philbrick resilmierte, daf3 vie le der Manner der 7. Kavallerie
absolute Neulinge in der Armee waren: ,,Ein Viertel der Trooper waren im
letzten Jahr neu in das Regiment eingetreten. 15 % waren unausgebildete

Relrruten, von denen etwa ein Drittel erst im Herbst 1875 zur Armee gekommen waren. " Die neuen Soldaten mussten ihren Beruf erst einmal lernen,
beispielsweise <lurch das Vorbild alterer Soldaten und <lurch die Erfahrung
eines Feldzugs. 55
Das war bei den Deutschen in der 7. Kavallerie anders. Die meisten von
ihnen befanden sich schon seit einiger Zeit in der Armee; sie waren fahige
Soldaten. Nur 4 von ihnen waren weniger als sechs Monate im Militardienst
gewesen. Viele der Manner waren erfahrene Veteran en. 61 (oder 4 7 % ) der
Deutschen waren um 1870 oder frilher in die Armee eingetreten. Drei Manner - Aloys Bohner, William Frank und Charles Haak - waren sogar schon
zwischen 1853 und 1856 zum Militar gekommen. 15 der Deutschen batten
schon im Bilrgerkrieg gedient, und viele davon batten schwere Kampfe in
diesem Konflikt mitgemacht.
John Frett stammte aus Preuf3en. Wahrend des Bilrgerkrieges hatte er sich
zweimal die linke Schulter verletzt, als er 1862 und 1854 vom Pferd geworfen worden war. Aloys Bohne aus Baden wurde wegen gesundheitlicher Probleme im April 1863 aus der Armee entlassen - vermutlich hatte er Syphilis;
aber er wurde im September 1863 wieder aufgenommen. Am 30. Juli 1864
geriet er in konfoderierte Gefangenschaft und wurde am 20. November desselben Jahres auf Ehrenwort entlassen. Anthony Assadly aus PreuJ3en wurde
am 12. Dezember 1862 in der Schlacht von Fredericksburg verwundet. Am
15 . Mai 1864 erhielt er bei Old Church (Virginia) einen Schuf3 in die Hilfte.
Einige wenige Deutsche batten schon in der preuJ3ischen Armee oder in Streitkraften anderer Staaten gedient, bevor sie nach Nordamerika kamen. Otto
Hagemann aus Hannover hatte bei seiner Rekrutierung angegeben, ,, 3 Jahre
in der deutschen Armee" gedient zu haben. Otto Durselew aus Frankfurt am
Main gab offensichtlich an, er sei Leutnant in der preuJ3ischen Armee wahrend des Deutsch-Franzosischen Krieges gewesen. August C. Finckle aus

54 Donovan, p. 121.
55 Philbrick, p. 41 .
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Berlin hatte seinem deutschen Freund Charles Windolph gesagt, daB er als
Hauptmann in der deutschen Armee gedient habe. Wenn diese Geschichten
stimmen, batten mindestens zwei deutsche Offiziere in niedrigeren Rangen
in der US-Armee gedient; Durselew war nur einfacher Soldat und Finckle
war Sergeant in der 7. Kavallerie. 56
Die einfachen Soldaten der Armee hatten kein leichtes Leben; es war von
milhseligen Arbeiten und Langeweile gepragt; die Bezahlung war jammerlich. Die Soldaten klagten haufig iiber ihren Sold. Ein populares Lied jener
Tage, das die Soldaten oft sangen, driickte ihre Unzufriedenheit mit ihrer
Bezahlung aus:
,,A dollar a day is damn poor pay,
but thirteen a month is less. " 57
(Ein Dollar am Tag ist eine verdammt schlechte Bezahlung, aber dreizehn
im Monat ist noch weniger.)
1876 erhielt ein einfacher Soldat ganze 13 Dollar im Monat. Die hochste
Entsoldung fiir einen Unteroffizier waren 23 Dollar monatlich fiir einen Sergeant Major (Hauptfeldwebel). Nach drei Jahren Dienstzeit stieg der Sold
fiir den einfachen Soldaten um 1 Dollar im Monat. Diese Summe stieg um
einen weiteren Dollar im vierten und im fiinften Jahr. Diese Steigerungen
sollten als Anreiz dienen, um die Manner zu pflichtgemaBem Dienst zu motivieren.
Dagegen betrug der Sold eines Second Lieutenant 125 Dollar im Monat, also
fast zehnmal so vie! wie fiir einen einfachen Soldaten, und die Bezahlung
eines Lieutenant Colonels (Custers Rang) lag bei 250 Dollar monatlich. Dieser Sold stieg alle 5 Jahre um 10%. Ferner erhielten die Offiziere zusatzliche
Zuwendungen fiir Wohnung, Heizung und Versorgung. 58
Die iiberwiegende Mehrheit der Deutschen in der 7. Kavallerie bildeten die
99 einfachen Soldaten (Privates), die den niedrigsten Sold erhielten. Die 12
deutschen Sergeants erhielten 22 Dollar monatlich. Auch der deutsche ChefTrompeter hatte 22 Dollar im Monat, wahrend die anderen 4 Trompeter wahrscheinlich nicht mehr als ein Private erhielten. Die 5 Corporals bekamen 15
Dollar monatlich, ebenso wie die 2 Hufschmiede und die beiden Grobschmiede, sowie die 3 Sattler. Der einzige Wagenlenker erhielt 14 Dollar
Sold. Die hochstbezahlten Deutschen im Regiment waren der zivile
Trossarbeiter John Frett mit 50 Dollar und der Tierarzt Charles A. Stein mit
56 Williams, p. 146 and Hardorff, Rosters, pp. 66-7, 95.
57 As cited in, Don Rickey, Forty Miles a Day on Beans and Hay: The Enlisted Soldier
Fighting the Indian Wars (Norman: U of Ok., 1963), p. 96.
58 Williams, 397.
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100 Dollar. Neun der Schweizer in der 7. Kavallerie waren einfache Soldaten. Zwei andere waren als Grobschmiede gelistet - Charley und King-, und
nur einer, Tritten, hatte einen hoheren Rang als Sattler-Sergeant.
Zurn Gluck hatten die Soldaten nur geringe eigene Ausgaben. 1hr Arbeitsplatz war sicher, und sie hatten ublicherweise eine annehmbare Unterkunft
und regelmaBige Mahlzeiten. Dennoch ist seit langem klar, daB jeder Soldat
der US-Armee guten Grund hatte, sich zu beklagen. Den Mannem wurde
schlechtes Essen mit wenig Nahrwert gegeben, und haufig gab es kein Gemilse. Ein Trooper bemerkte: ,,Das Essen war sehr durftig." Garten wurden
oft in ungeeigneten Gegenden angelegt, somit war Gemilse im besten Fall
sporadisch verfugbar.
Die Manner beklagten sich in den 1870er Jahren, daB ihnen Zwieback gegeben wurde, der fur die Soldaten im Bilrgerkrieg gebacken worden war, also
etwa IO Jahre frilher. Sehr oft mussten sich die Trooper zusatzlich Lebensmittel kaufen, obwohl ihr Sold schon mager genug war. Ferner wurden sie
mit Uniformen versorgt, die im Burgerkrieg hergestellt worden waren; diese
Kleidungsstucke fielen rasch auseinander. 59
Wenn sie sich nicht auf Feldzugen befanden, lebten die Soldaten mit vielen
anderen Kameraden in Gemeinschaftsunterkilnften. Es handelte sich dabei
um langgestreckte Bauten, die kein Privatleben erlaubten. Die Manner wurden haufig vom Larm und den Handlungen anderer Soldaten gestort. Diese
Manner verbrachten mit anderen Mitgliedem einer Kompanie ihr Leben oft
fur Jahre zusammen. ,,Die Manner ... lebten in extremer Enge miteinander,
und die Mitglieder einer Kompanie verbruderten sich ublicherweise nicht
mit den Miinnern einer anderen Einheit. Die Kompanien tendierten dazu,
nicht nur eine militiirische, sondern auch eine soziale Einheit zu bi/den. "60
Einige Manner fuhlten sich diesem sozialen Kreis nicht zugehorig, wahrend
andere einen starken Sinn fur Kameraderie entwickelten, nachdem sie so
viel Zeit miteinander verbrachten. Die Bindungen verstarkten sich, wenn
diese Soldaten Leiden und Entbehrungen miteinander teilen mussten, und
jeder einzelne wuBte, auf wen er sich in einer verzweifelten Lage verlassen
konnte.
Charles Windolph war ein typischer deutscher Soldat in der 7. Kavallerie.
Windolph war am 9. Dezember 1851 in Bergen geboren worden. Sein Yater
Joseph war ein ,,Schuhmachermeister" gewesen, der seinem Sohn dieses
Handwerk beigebracht hatte. 1866 wurde Bergen von PreuBen annektiert.
Windolph empfand wenig Loyalitat zu dieser neuen Herrschaft. Er war acht59 Rickey, Forty Miles a Day, pp. 117-23.
60 Ibid., p. 49.

29

zehn Jahre alt, als 1870 der Deutsch-Franzosische Krieg begann, under wuBte,
man wiirde ihn bald in die Kavallerie einziehen, also verlieB er seine Heimat
und ging in die Vereinigten Staaten. Als er in New York eintraf, sprach er
kaum mehr als ein Dutzend Worte Englisch, und er verfiigte nur noch uber
2.50 Dollar. Das Leben in der groBen Stadt erschien ihm sehr schwierig, bis
er,, einen Kriippel traf, der Deutsch sprach." Der Mann verschaffte Windolph
eine Arbeit in einem Schuhladen. Er hatte jedoch emeut Probleme, weil die
amerikanischen Methoden, Schuhe herzustellen, sich von seiner Lehre erheblich unterschieden. ,, Schliej3lich sagte mir ein alter Mann, der neben mir
arbeitete und Deutsch sprach, ich solle in die Armee eintreten und Englisch
lernen, so daj3 ich es zu etwas bringen konnte. " Der altere Mann begleitete
Windolph sogar zu einem Rekrutierungsbliro, wo er im November 1871 in
den Militardienst eintrat. 61
1870 war der Amerikanische Blirgerkrieg gerade einmal fiinf Jahre vorbei.
Im Gedachtnis vieler Menschen war dieser furchtbare Konflikt noch sehr
lebendig. Obwohl es zu dieser Zeit viele Arbeitslose gab, waren nur wenige
daran interessiert, zum Militar zu gehen. ,,Eine Menge deutsche Jungs - wie
ich selbst - waren vor dem Armeedienst und dem Deutsch-Franzosischen
Krieg davongelaufen, aber hier driiben war der einzige Job, der fiir uns in
Frage kam, der Dienst in der amerikanischen Armee. " Windolph sah die
Ironie der Situation. ,,/ch empfand es immer als komisch. lch war aus Deutsch/and weggelaufen, um dem Militiirdienst zu entgehen, und jetzt, weil die
meisten von uns keine bessere Arbeitfinden konnten, war ich gezwungen, in
die Armee einzutreten. Da waren noch Hunderte anderer deutscher Jungs,
die in derselben Situation waren. "62
Windolphs Gruppe von drei oder vier Deutschen wurde nach Nashville
(Tennessee) gebracht, wo sie der Kompanie H der 7. Kavallerie zugeteilt
wurden. Der Kompanie-Flihrer, Captain Frederick Benteen, vereidigte sie.
Benteen war ein erfahrener Soldat mit hollandischen Wurzeln. Windolph
leistete den Eid auf die amerikanische Verfassung, obwohl er nicht verstand,
was Benteen sagte. 63 Der frische Rekrut hatte einige Erfahrungen mit dem
Gewehr, und er passte sich schnell an die amerikanischen Methoden an.
Noch bevor die Manner in der Kompanie seinen Namen ,,Charles" (Charlie)

61 Windolph, / Fought with Custer, pp. 3-4.
62 Windolph, p. 4.
63 Recent biographies ofBenteen include, Charles K. Mills, Harvest ofBarren Regrets:
The Army Career Jo Frederick William Ben teen (Lincoln: Bison, 2011) and Jules C.
Ladenheim, Custer sThorn: The Life ofFrederick W. Benteen (Westminster, Md.: Heritage,
2009).
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lemten, riefen sie ihn ,,Dutchy", ,,Sauerkraut" und auch ,,Heinie". Windolphs
erste Jahre im Dienst waren ,,ziemlich trist". Seine Kompanie war in den
Siidstaaten stationiert, wo sie damit beschaftigt war, den Ku Klux Klan zu
zerstoren und illegale Whiskey-Brenner zu bekampfen. Die Manner ,,sehnten sich danach, dass etwas las war. Es wurde Spafi machen, ein bif3chen
gegen Indianer zu kiimpfen. " Demgema/3 waren sie erfreut, als sie ins Dakota-Territorium versetzt wurden. ,,Jetzt wurden wir richtigen Dienst sehen,
und das wollten wir auch. Wir waren des Dienstes in der Garnison mude. "64
Ge gen Ende der l 860er Jahre verbrachte die 7. Kavallerie einige Zeit in
Kansas im Kampf gegen lndianer. Die,, Oldtimer ", die solche Feldziige schon
mitgemacht hatten, ,, konnten einige bluttriefende Indianergeschichten erziihlen. " Sie sagten, da/3 die Indianer jeden Gefangenen langsam zu Tode
martem wiirden, und ,,sie erziihlten alien Jungen Soldaten, dafi man im Fa/le, dafi man in einem Gefecht mit Indianern verwundet und zurilckgelassen
wurde und somit in Gefahr war; gefangenen zu werden, immer eine letzte
Patrone ubrig behalten sollte, um sich selbst das Gehirn aus dem Schadel zu
blasen. "65
Windolph berichtete, da/3 die Manner stolz darauf waren, im Militardienst
zu sein und zur 7. Kavallerie zu gehoren. ,,Du hattest das Gefiihl,jemand zu
sein, wenn du auf einem guten Pferd sitzen konntest, mit einem Karabiner;
der an einem kleinen Ring an deinem Sattel hing, und einem Colt ArmyRevolver; der an der Hufte getragen wurde, dazu einhundert Schufi Munition
in einem Patronengilrtel und der Satteltasche. Du warst ein Kavallerist im
siebten Regiment. Du warst Tei! einer stolzen Einheit mit kiimpferischem
Ruhm, und Du warst bereit zum Kampf oder einem Vergnilgen. " Windolph
war iiberzeugt, daB seine Ansicht von alien in der 7. Kavallerie geteilt wurde. ,, Es war ein schones Regiment, genau richtig. Und es gab hier keinen
Mann, der nicht glaubte, dafi wir die grofiartigste Kavallerieeinheit in der
ganzen US-Armee waren. "66
Am Little Big Hom bestand die 7. Kavallerie aus 12 Kompanien. Die groBte
Einheit war Kompanie B mit 76 Mann, die kleinste war Kompanie H mit 57
Soldaten. Die vollstandige Zahl der Mannschaftsmitglieder war 808; das
bedeutete eine Durchschnittszahl von 67 ,3 Mannem in jeder Kompanie.
Deutsche gab es in alien Einheiten; sie waren ziemlich gleichmaBig auf die
Kompanien verteilt, im Schnitt gab es 10 Deutsche in jeder Kompanie.
Kompanie B hatte mit 4 Deutschen die geringste Zahl, Kompanie K dage64 Ibid., pp. 4-5.
65 Ibid., p. 6.
66 Ibid., pp. 53, 56.

31

gen mit 18 die gro/3te. Kompanie F hatte 14, H hatte 7, G hatte 8, und A, E
und I hatten jeweils 9. Die Kompanien D und I wiesen jeweils 10 Deutsche
auf, C und M hatten je 11.
Neben den 7 Mitgliedem der Kapelle, gab es einen zivilen Trossangestellten,
den Chef-Trompeter, einen Verwaltungs-Sergeant und einen Tierarzt aus
Deutschland, die keiner speziellen Kompanie zugeordnet waren.
Viele dieser Manner nahmen nicht an der Schlacht am Little Big Hom teil,
weil ihnen andere Aufgaben zugeteilt warden oder sie gar nicht anwesend
waren. Als Custer aus Fort Abraham Lincoln im Dakota-Territorium abtiickte, lie/3 er einige Manner zutiick. Spater richtete er das Powder-River-Depot
am Zusammenflu/3 von Powder River und Yellowstone-Flu/3 ein. Er entschied,
seinen Wagenzug hier zu !assen, weil er befiirchtete, da/3 sonst sein Marschtempo herabgesetzt werden wurde. Er zog daher mit Packpferden weiter. Das
bedeutete, da/3 die Kompanien der 7. Kavallerie alle mit weniger Mannem
auskommen mussten. Zieht man diese Zahl ab, kommt das Regiment auf
seinem Marsch auf eine Starke von 584 Mann. Die Durchschnittsstarke jeder Kompanie betrug nur noch 48,6 Mann. Die gro/3te Kompanie war M mit
58 Soldaten, die kleinste war G mit 35.
Von den 131 Deutschen in der 7. Kavallerie blieben mindestens 5 in Fort
Abraham Lincoln, um sich dort um den Garten zu kiimmem; einer blieb in
der Gamisonsbackerei. Weitere 6 waren krank, darunter Jacob Bauer aus
Baden, der unter Fieber litt, sowie John Zametzer aus Bayern, der sich eine
Lungenentziindung zugezogen hatte, und Anton Hutter aus Bayem, der sich
seit 1872 wegen Geistesgestortheit in einem Hospital in Washington D. C.
aufhielt.
3 Manner waren abwesend, weil sie versucht hatten, zu desertieren; einer
davon - John Mueler aus Hamburg - befand sich in Haft und war zu harter
Arbeit verurteilt warden. 27 Manner waren im Powder River Depot zutiickgelassen warden; zu diesen gehorten auch die 7 deutschen Mitglieder der
Regimentskapelle. Interessanterweise waren weitere 3 Deutsche bei der Kapelle im Powder River Depot, obwohl sie nicht dazu gehorten.
Die tatsachliche Zahl der Deutschen, die an der Schlacht teilnahmen, bleibt
unklar, weil einige der Akten nicht eindeutig sind. Francis Hegner aus Berlin konnte sich ebenfalls auf Sonderkommando im Powder River Depot befunden haben, oder aber er zog mit dem Trass zum Schlachtfeld. 67
Geht man davon aus, da/3 sich Hegner im Powder River Depot aufhielt, hatten im Juni 1876 noch insgesamt 53 Deutsche andere Befehle und entgingen

67 Williams, p. 152 and Hardorff, Rosters, p. 123.
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damit den Entbehrungen des Feldzugs und dem Ende des Kampfes. Die verbleibenden 78 Deutschen wurden mit einer der groBten militarischen Katastrophen in der Geschichte des amerikanischen Westens konfrontiert.
Von den 12 Schweizem in der 7. Kavallerie nahmen 5 nicht an der LittleBig-Hom-Kampagne teil. Die beiden Schweizer Musiker, Joseph Kneubuhler
und Edmond Burlis, blieben bei der Kapelle. 68 Ludwig Borter war 1873 in
die Armee eingetreten und 1875 desertiert. Er wurde am 13. Juni 1876 unter
Arrest gestellt und befand sich zum Zeitpunkt der Schlacht in Haft. Er fliichtete emeut im August. 69 Francis Pittet befand sich seit Mai 1876 im Sondereinsatz in Fort Rice (Dakota Territorium); daher machte er den Feldzug des
Regiments nicht mit. Zwar wurde er als guter Tischler angesehen, aber er
trank zu viel, was seine soldatischen Fahigkeiten stark einschrankte. Auch
John Tritten, ein guter Sattler, wurde am 14. Juni 1876 im Lager am Powder
River zuriickgelassen und nahm daher nicht an der Schlacht teil.
Die verbleibenden 7 Schweizer, die mit dem Regiment in die Schlacht zogen, gehorten zu verschiedenen Kompanien. Zwei waren in Kompanie C
(Rauter und King), zwei in Kompanie M (Braun und Senn), und jeweils
einer in den Kompanien D (Charley), G (Lattman) und I (Lehman). Frank
Braun und Robert Senn waren beide 27 Jahre alt. Sie waren am selben Tag,
dem 23. September 1875, in Louisville (Kentucky) in das Regiment eingetreten und am 21. Oktober 1875 in Kompanie M beordert worden. Vermutlich waren sie enge Freunde, die sich gemeinsam entschlossen hatten, sich
zusammen zur Armee zu melden. 70

68 Williams, pp. 51, 179.
69 Carroll, p. 33.
70 Williams, pp. 43, 46, 51, 67, 178, 179, 187, 189, 243-4, 249,269,291.
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Links: Lieutenant Colonel (Brevet
Major General) George Annstrong
Custer.

Oben: Major (Brevet Brigadier
General) Marcus Reno.

Links: Captain (Brevet Colonel)
Frederick Benteen.
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Lieutenant Edward S. Godfrey.

Captain Myles Keogh.

Vier Soldaten der Reno-Benteen-Kompanien, darunter Charles Windolph, gaben den
Wassertragem in exponierter Position Feuerschutz. (Aus ,,Deeds ofValor", Vol. 2, p.222,
1902)
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ChiefGall.

Hauptling Rain-in-the-Face.

Die gefallenen Kavalleristen wurden am Tag nach
der Schlacht versttimmelt
und teilweise entkleidet
aufgefunden. (Aus ,,Wild
LifeonthePlains", 1891)
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Der Hintergrund des Krieges
Die Schlacht am Little Big Hom war Teil des ,,GroBen Sioux-K.rieges" von
1876-77, den die amerikanische Regierung unter Bruch des Vertrages von
Fort Laramie von 1868 begann. Dieser Vereinbarung zufolge sollten groBe
Teile eines Gebiets, auf dem sich heute die Bundesstaaten Nebraska, Wyoming, Montana und South Dakota befinden, den eingeborenen Stammen auf
ewig gehoren; eingeschlossen waren auch die Black Hills von South Dakota,
das heilige Land der Sioux. Der Vertrag bestimmte, daB kein WeiBer ,,jemals
die Erlaubnis erhalten soil, dieses Land zu durchqueren oder sich in diesem
Territorium niederzulassen oder zu wohnen. " 71
Die Vereinigten Staaten hielten sich nicht lange an diesen Vertrag. Die Wirtschaftskrise, die 1873 begann, dauerte Jahre, und die Regierung glaubte, daB
die Entdeckung von Gold und Silber der siechenden Okonomie den dringend benotigten Auftrieb geben konnte. Das heilige Land der Black Hills in
South Dakota war moglicherweise eine Region, in der Edelmetalle zu finden
sein konnten. Unter offensichtlichem Bruch des Vertrages, wurde George
Armstrong Custer 1874 der Befehl gegeben, mit der 7. Kavallerie eine Expedition in die Black Hills durchzufilhren. Die Griinde fur diese Invasion schienen harmlos, da der offizielle Auftrag lautete, das Sioux-Land zu erforschen,
eine neue StraBe nach Fort Laramie zu vennessen und einen geeigneten Platz
fur einen Militarposten zu finden . Gleichwohl war das Untemehmen illegal
und ein Bruch der Vereinbarungen von Fort Laramie. Tatsachlich handelte
es sich um eine militarische Invasion und einen kriegerischen Akt. Zahlreiche Zivilisten, die die Expedition begleiteten, suchten nach Gold. Als diese
Manner das wertvolle Metall fanden, wurde ein Goldrausch ausgelost, der
eine Flut von weiBen Mannem in die Black Hills lockte. 72
Damit begann der gro8te Indianerkrieg in der Geschichte des amerikanischen Westens, der viele hundert Leben kosten sollte.
Als die Sioux sich weigerten, ihr Land fur einen Spottpreis zu verkaufen,
ordnete das Innenministerium an, daB alle Sioux sich bis zum 31. Januar
1876 auf ihren Reservationen zu melden hatten, oder sie mussten mit militarischen Maf3nahmen rechnen. Dieses Ultimatum war faktisch eine K.riegser-

71 "Treaty with the Sioux ... 1868" in Indian Treaties 1778-1883, Charles J. Kappler, ed.
(New York: lnterland, 1972), p. 998.
72 For more on the expedition, see Ernest Grafe and Paul Horsted, Exploring with Custer:
The 1874 Black Hills Expedition (Custer, S.D.: Golden Valley, 2005).
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klarung. Viele Indianer erhielten die Botschaft erst, als es ohnehin schon zu
spat war, zumal sie durch Schneefii.lle daran gehindert wurden, die vorgegebene Zeit einzuhalten, und jene, die es schafften, die Reservation en rechtzeitig zu erreichen, waren ausgehungert, und die Agenturen verfugten nicht
tiber ausreichend Lebensmittelvorrate, um sie zu versorgen. 73
Captain Frederick Benteen erklarte 1879 ziemlich deutlich, was er als Grunde fur den ,,lndianeraufstand" ansah, namlich der Hunger der indianischen
Volker: ,,/ch glaube, dafi das Indianerburo die vollstandige Verantwortung
fur die Lage trug, und die Grunde (fur den Aufstand) waren die enormen
Unterschlagungen und Diebstahle, die an den Jndianern begangen wurden. "
Er fugte hinzu: ,, Hatte man sie ehrlicher behandelt und ihnen gegeben, was
die Regierung ihnen zugesagt hatte, waren sie nach meiner Uberzeugung
zweifellos friedlich und umganglich gewesen. " Er richtete seine Angriffe
besonders gegen die Indianeragenten, die die Verantwortung fur die Versorgung der Stamme hatten. ,,Jhr Verhalten hat grojJe Unzufriedenheit unter
den Wilden erzeugt, und sie waren unfahig, diese zu beseitigen. Kein Agent
kann 13.000 oder gar 15.000 Dollar jahrlich auf ehrliche Weise sparen wenn er regular 1.500 Dollar Lohn erhalt, aber tatsachlich ist das einigen
gelungen. "14 Die Sioux wurden betrogen und mussten Hunger leiden, und
sie hatten somit kaum eine Wahl, als die Reservationen zu verlassen; damit
wurden sie zu Feinden.
Ben Arnold, ein sorgfii.ltiger Beobachter und Teilnehmer an diesem Krieg,
beurteilte die Lage objektiv. Er stellte fest, ,, alle Kampfe, die die 1ndianer
ausfochten, waren Selbstverteidigung. " Er fugte hinzu: ,, Von alien Kriegen,
in die die Vereinigten Staaten verwickelt waren, war der Sioux-Krieg van
1876 der am wenigsten zu rechtfertigende Krieg. Das 1nnenministerium kann
niemals seine Hande van dieser Schandtat reinwaschen. " 15
Die Indianer, die ihre Reservationen verlieBen, hatten kaum eine Wahl, als
dorthin zu ziehen, wo sie die groBen Bisonherden finden wtirden, denn dieses Tier war ihre Hauptnahrungsquelle. Die Bisons waren zu Millionen tiber
die Great Plains im amerikanischen Westen gezogen, aber in den 1870er
Jahren hatten Jagertrupps diese Tiere in gewaltiger Zahl abgeschlachtet und
die Herden somit reduziert.76 Die Regierungsbehorden hatten realisiert, daB
73 Charles Robinson, A Good Year to Die: the Story ofthe Great Sioux War (New York:
Random House, 1995), pp. 43-5.
74 Benteen in Graham, p. 214.
75 Ben Arnold, Rekindling Camp Fires: The Exploits of Ben Arnold (Conn01), Lewis F.
Crawford, ed. (Bismarck: Capital, 1926), 239-40.
76 The classic account of the destruction of the buffalo is Edward Douglas Branch, The
Hunting ofthe Buffalo (New York: Appleton, 1929).

38

die Vemichtung der Bisons das Indianerproblem losen konnte, und somit
riisteten Beamte haufig die Jager mit kostenloser Munition aus. 1875 lobte
General Sheridan die Jager: ,,Diese Manner haben es innerhalb van zwei
Jahren gescha.fft - und sie werden im niichsten Jahr noch mehr tun - die
schwierige Jndianerfrage besser zu losen als es der reguliiren Armee in den
letzten 30 Jahren gelungen ist ... Gebt ihnen Pulver und Blei, wenn Sie konnen, und im Sinne eines dauerhaften Friedens /asst sie die Bisons toten,
hiiuten und verkaufen, bis sie ausgerottet sind. "77
Der deutsche Charles Windolph verstand die Situation: ,, Wenn erst einmal
die Biiffel, au/ deren Existenz die gesamte indianische Lebenswelt aufgebaut
war, ausgerottet sein wiirden, hatten die Nomaden nichts mehr und mussten
sich unter die Kontrolle der Regierung begeben und Agenturindianer werden, degradiert, whiskyabhiingig, geschlagen. "78
1876 waren nur noch einige Tausend Bisons iibrig, und die meisten davon
standen in Gebieten nahe der Grenzen zu den heutigen Bundesstaaten Wyoming, Montana, Nord- und Siiddakota. 1876 war das letzte Jahr, in dem die
Indianer hoffen konnten, in ihrer gewohnten Umgebung leben und ihre Kultur behaupten zu konnen, denn bald wiirde der Bison verschwunden sein.79

77 Sheridan as cited in John R. Cook, The Border and the Buffalo: An Untold Story of
the Southwest Plains (Chicago: Lakeside, 1938), p. 164.
78 Windolph, p. 9.
79 For a more complex view on the destruction of the buffalo, see, Andrew C. Isenberg,
The Destruction of the Bison: an Environmental History, 1750-1920 (New York:
Cambridge University Press, 2000).
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Der Feldzug zum Little Big Horn
Im Friihsommer 1876 plante die Armee, die Sioux und Cheyenne zwischen
drei Militarkolonnen zu zerreiben. General John Gibbon marschierte nach
Osten. General George Crook zog nordwarts, und General Alfred Terry riickte nach Westen vor. Terry hatte die 7. Kavallerie bei sich, die in Fort Abraham Lincoln im Dakota-Territorium stationiert war. Terry sagte den Soldaten, daB sie erst nach Fort Lincoln zuriickkehren wilrden, wenn Sitting Bull
und seine Anhanger gefangen waren, und die Manner wussten, daB ihnen
ein !anger, entbehrungsreicher Feldzug bevorstand.
Der Trompeter Henry C. Dose aus Holstein war ein erfahrener Soldat. Er
wuBte, welche Strapazen ihm und seinem guten Freund, Sergeant Edward
Botzer aus Bremerhaven, bald bevorstehen wilrden. Am 8. Juni 1876 schrieb
er an seine Frau: ,, Jchfiir meinen Tei/ wunsche mir, dafi wir ihn (Sitting Bull)
morgen schon treffen wurden. Sergeant Batzer und ich meinen, dafi es besser
ist, zuhause zu sein und Pfannkuchen zu backen. Wenn wir erst wieder daheim sind, werden wir es uns gut gehen /assen und die ganze Zeit Pfannkuchen backen. "80
Dieser Wunsch sollte Dose und Botzer nie erfiillt werden, da sie wenig spater
in der Schlacht sterben wilrden.
Ein anderer Deutscher, Charles Windolph, schrieb iiber die Tapferkeit der
Kavalleristen bei Beginn des Feldzugs: ,,!ch vermute, dafi wir a/le zu dieser
Zeit schon wussten, dafi wir auf dem Weg in ein gefiihrliches Gebiet waren.
Aber ... ich glaube nicht, dafi viele der Trooper sehr besorgt waren. Wir
wussten, es wurde harte Kiimpfe geben, aber ein Soldat glaubt immer, dafi es
irgendeinen anderen treffen wird, niemals ihn selbst. "
Kurz vor dem Autbruch gab es eine letzte Moglichkeit, Briefe zu schreiben
und zuriickzulassen. Windolph, der sich so weit weg von seinen Angehorigen befand, bedauerte seine Einsamkeit: ,, /ch hatte naturlich niemanden, an
den ich schreiben konnte. " Viele andere Soldaten und Offiziere aber ,, kritzelten in aller Eile Briefe an ihre Lieben zuhause. "81
Custer fuhrte die 7. Kavallerie und trennte sich von Terrys Kolonne gegen
Mittag des 22. Juni 1876. Er trieb seine Manner zu hohem Tempo an, weil er
die lndianer stellen wollte, bevor sie die Gelegenheit hatten, sich wieder zu
verstreuen. In einer Mischung aus Zorn und Bewunderung sprachen die Soldaten oft iiber Custers Ausdauer und nannten ihn ,,Eisenhintern" oder,, Hart-

80 Dose to his wife 8 June 1876 as cited in Rickey, p. 230.
81 Windolph, p. 68.
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arsch ", wegen seiner Fahigkeit, die langsten Marsche im Sattel durchzustehen. "82
Die Kolonne zog vom 22. bis zum 24. Juni 75 Meilen; aber den milden Kavalleristen wurde am letzten Abend nur wenig Schlaf erlaubt. Schon um 11.30
Uhr am Vormittag des 24. Juni waren sie wieder im Sattel. Nach weiteren 10
Meilen durften Sie gegen 14 Uhr eine kurze Rast einlegen. Captain Frederick
Benteen berichtete, daB die Manner ,, in einen Kampf gehen sol/ten, nachdem sie fast ununterbrochen 84 Mei/en [85?] geritten waren. "83 Aber der
Marsch ging bis zum Morgengrauen des 25. Juni 1876 weiter, und die Manner riickten noch einmal 10 Meilen vor, bis Custer das Regiment fiir den
Kampf einteilte.
Lieutenant Edward S. Godfrey glaubte, daB die Manner sogar eine noch groBere Distanz zuriickgelegt hatten: ,,Es wurde festgestellt, daft das Kammando Zange und erschopfende Marsche hinter sich hatte. Das waren am 22.
Juni 12 Mei/en, am 23. Juni 33 bis 35 Mei/en, am 24. Juni 28 Mei/en. Dann,
am 24. Juni ab 11.30 Uhr etwa 8 Mei/en. Danach van der Scheide zwischen
Rosebud und Little Big Horn bis zur Schlacht noch einmal 20 Mei/en. Alles
in al/em etwa 113 Mei/en. "84
Die durchschnittliche Distanz, die die 7. Kavallerie taglich zuriicklegte, war
uber 35 Meilen. Benteen klagte, daB er in den ersten zwei Nachten des Feldzugs uberhaupt keinen Schlaf erhielt und auch in der dritten Nacht nur wenig Ruhe fand. 85 Major Marcus Reno stimmte zu, daB dieser Marsch an die
Substanz ging. ,, Es war harter fiir die Manner als fur die Pferde. Die Manner brauchten dringend Schlaf, denn sie saften die ganze Zeit im Sattel. " 86
Die Soldaten waren gerade dann erschopft, als ihre Energie in einer ZweiTage-Schlacht dringend benotigt wurde.
Die Schatzungen von zeitgenossischen Autoren uber die GroBe des Indianerlagers variieren in bemerkenswerter Weise. Zweifellos war das Dorf sehr
groB. Vermutlich standen dort zwischen 1.000 und 2.000 Zelte, wobei man
von etwa 2 Kriegem pro Zelt ausgehen kann. Das hatte eine Starke von 2.000
bis 4.000 kampffiihigen Mannem bedeutet.

82 Evan S. Connell, Son ofthe Morning Star, p. 184.
83 Benteen in Graham, pp. 176-9 and H.J. Stammel, Solange Gras wiichst und Wasser
fliesst: die Sioux und das Massaker am Little Big Horn (Stuttgart: Deutsche, 1976), 2701.
84 Edward S. Godfrey, "Narrative," in Graham, p. 148.
85 Benteen in Graham, p. 178-9.
86 Major M.A. Reno, "Testimony," in Abstract ofthe Official Record ofProceedings of
the Reno Court ofInquiry, W. A. Graham ed. (Harrisburg, PA: Stackpole, 1954), p. 219.
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Nach eingehenden Prilfungen der vorhandenen Quellen bezilglich der Zahl
der Krieger kam Edgar Stewart zu dem Schlul3, ,, das al/er Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr als 4. 000 Krieger anwesend waren, und moglicherweise nicht so viele. "87
Heutige Wissenschaftler tendieren dazu, die Anzahl der Krieger am Little
Big Hom wesentlich niedriger anzusetzen. Eine Quelle spricht von nur 800
bis 1.200, die an der Schlacht teilnahmen. 88 Diese Zahl erscheint etwas zu
gering angesichts der vielen Berichte i.iber die Grol3e des Dorfes. Man kann
vermuten, dal3 mindestens 2.000 bis 3.000 Manner anwesend waren, die das
Lager verteidigen und Custers Manner hatten angreifen konnen. Das aber
beantwortet noch nicht die Frage, wie viele Krieger tatsachlich an der Schlacht
teilgenommen haben, weil viele Manner wahrscheinlich im Dorf blieben,
um ihre Familien, die Frauen, Kinder und Alten zu schiltzen und daher die
Armee nicht angriffen. Es ist wahrscheinlich, dal3 die 7. Kavallerie sich mit
etwa 1.000 bis maximal 2.000 Kriegem auseinandersetzen mussten. 89
Am Abend vor der Schlacht aul3erte F. F. Girard, ein Dolmetscher fiir die
lndianerscouts, Custer gegenilber eine vemilnftig klingende Schatzung i.iber
die Zahl der Feinde. Der Kommandeur ,, hatte mich gefragt, gegen wie viele
lndianer er meines Erachtens kiimpfen musste, und ich sagte ihm, nicht
weniger als 2. 500. " 90 Heutige Wissenschaftler halten Girards Schatzung fiir
zu hoch, aber Custer hatte alien Grund zu glauben, dal3 die gesamte 7. Kavallerie einer etwa vierfachen Oberlegenheit gegenilberstand. Wahrscheinlich glaubte Custer Girard nicht; es ware besser fiir ihn gewesen, die Angaben des Dolmetschers zu bedenken.
Einer sorgfaltigen Berechnung des Wissenschaftlers Roger L. Williams zufolge, zahlte die Kavallerie 566 Soldaten, 26 Offiziere, 29 Indianerscouts
und 19 bewaffnete Zivilisten; das waren insgesamt 640 Manner.91 Aber Custer
teilte seine Streitmacht in kleinere Gruppen, und seine Kolonne von 5 Kompanien, die vollstandig ausgeloscht wurde, bestand aus nur etwa 210 bis 220
Mann. Wenn dieses Bataillon von vielleicht 1.500 Kriegem angegriffen wurde, hatten die Trooper einer siebenfachen Obermacht gegenilbergestanden.
Custer hatte i.iberall damit geprahlt, dal3 seine Soldaten es mit jeder Zahl
indianischer Krieger aufnehmen konnten; er sollte bald den Beweis dafilr
antreten milssen.

s

87 Stewart, Custer Luck, pp. 309-12.
88 Jay Smith, "A Hundred Years Later," in Custer and his Times, p. I 04.
89 Fox, Custer Last Battle, p. 255 .
90 F. F. Girard, "Testimony," in Reno Court ofInquiry, pp. 35 and 42.
91 Williams, pp. 17-8, 348,363,366.
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Als Custer mit seinen Mannem am 25. Juni die Hugel oberhalb des Indianerdorfes am Little Big Hom erreichte, war es schon zu spat fur einen Oberraschungsangriff bei Sonnenaufgang. Dennoch glaubte der Kommandeur, daB
er das Lager noch immer erfolgreich attackieren konnte, bevor die Sioux und
Cheyenne Zeit hatten, zu fluchten. Alles hing fur ihn davon ab, schnell und
entschieden vorzustoBen. Die Erwartung, daB seine Gegner nur daran interessiert sein wurden, zu fluchten, warder groBte Fehler der Kommandanten.
Er dachte anscheinend nicht eine Minute daran, daB seine Widersacher ausharren und kampfen wurden. Custer war sicher, daB er die Indianer schlagen
konnte, indem er sie von drei separaten Kolonnen angreifen lieB. HalfYellow
Face, ein Indianerscout, flehte Custer an, das Dorf nicht anzugreifen: ,, Tei/en Sie Ihre Manner nicht auf Var uns sind zu viele Feinde, selbst wenn wir
a/le zusammen bleiben. Wenn Sie kiimpfen wollen, ha/ten Sie uns a/le zusammen. " Der Kommandeur lehnte ab, und der Scout wamte Custer, daB er
getotet werden wurde ,, Sie und ich, wir werden heute heimgehen, und zwar
auf einem Weg, der uns beiden fremd ist. "92
Captain Frederick Benteen war ebenfalls besorgt uber die Teilung des Kommandos. Als Charles Windolph zu Benteen kam, um mit ihm uber den Tausch
des Pferdes mit einem anderen Soldaten zu sprechen, traf er ihn in einer
Diskussion mit Custer uber die Aufteilung des Regiments an. Auch der Scout
Charley Reynolds war bei den beiden Offizieren. Er auBerte sich uber ,, die
gr6j3te Ansammlung van Indianern, die ich je gesehen habe. " Sie sprachen
alle ,, sehr ernst" zusammen, und Benteen beschloB seine Argumentation mit
den Worten:,, Sol/ten wir nicht besser das Regiment zusammen ha/ten? Wenn
es sich um ein groj3es Lager handelt, werden wir jeden Mann brauchen, den
wir haben. " Custer verwarf all diese Argumente mit der schroffen Bemerkung: ,, Sie haben Ihre Befehle. " Dann befahl er den Mannem, ,, aufzusitzen "; was bedeutete, daB alle in den Sattel steigen und vorrucken sollten, wie
angeordnet. 93
Custer ignorierte alle Wamungen. Rucksichtslos teilte er sein Kommando
im Angesicht eines numerisch uberlegenen Gegners. Er gab dem SeniorCaptain, Frederick Benteen, ein Bataillon aus den Kompanien D, H und K
und erteilte ihm den vagen Befehl, sich zunachst von der Hauptkolonne fem
zu halten und jedes Ziel anzugreifen, das ihm vor Augen kam. 94 Das andere
92 Frank Linderman, Plenty-Coups: Chief of the Crows (Lincoln: U of Neb., 1962), p.
175.
93 Charles Windolph, "The Battle of the Little Big Hom," in S. Goodale Price, Saga of
the Hills (Hollywood: Cosmo, 1940), pp. 64-5. Hereafter cited as Windolph, "Battle."
94 Benteen, in Graham, pp. 179-80.
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Bataillon aus den Kompanien A, G und M gab er seinem Stellvertreter im
Kommando, Major Marcus Reno, wlihrend er selbst den grof3ten Tei! des
Regiments bei sich behielt; das waren die Kompanien C, E, F, I und L. Custer
befahl Reno, vorzuriicken, den Little Big Horn zu durchfurten und das
Indianerlager anzugreifen. Gleichzeitig wollte er selbst mit seinen Kompanien die andere Seite des Dorfes flussabwlirts attackieren.

Blick i.iber einen Tei! des Schlachtfeldes, das sich aufviele Meilen ausdehnt. (Foto. D.
Kuegler)
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Oben: Aufdem Marsch zum Little Big Hom rastete die 7. Kavallerie am 24. Juni 1876 an
dieser Stelle zum letzten Mal. (Foto: D. Kuegler)
Un ten: Dicht an dicht lagen die Leichen auf dem ,,Last Stand Hill", wo auch Custer selbst
fiel. (Foto: D . Kuegler)
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Rechts und
unten : Zwei
weitere Fotos
von Charles
Windolph ..

Oben: Sergeant Charles Windolph.

Unten: August Finckle.

Rechts:
Otto Voit.
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Oben und unten :
Nachgestellte Szenen. Planklerlinien der 7. Kavallerie am Little Big Hom - 25. Juni
1886,exakt zehn Jahre nach der Schlacht. Foto von D. F. Barry. Archiv des ,,Little Bighorn
Battlefield National Monument", National Park Service. ' 5113 + 670.
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Die Deutschen und die Schweizer bei Reno
wahrend des Kampfes im Tai
Renos Manner galoppierten eine Hiigelfalte hinunter und kreuzten den Fluf3
etwa 5 km entfemt vom Dorf. Der Major schickte Kompanie M an die linke
Flanke. Dazu gehorten 8 Deutsche und 2 Schweizer, Frank Braun und Robert Senn, wahrend Kompanie Amit weiteren 8 Deutschen das Zentrum bildete. Kompanie G gehorte zur rechten Flanke mit 5 Deutschen und einem
Schweizer (John Lattman). Zwar gehorten tatsachlich 6 Deutsche zu Kompanie G, aber Henry C. Dose, der Trompeter aus Holstein, war zu Custers
Kolonne abgeordnet und nahm nicht an Renos Angriff auf das Dorf teil. Das
bedeutete, dal3 21 Deutsche und 3 Schweizer mit Renos Streitmacht ritten,
also knapp 20% aller Deutschen im Regiment.
Reno riickte mit 130 Mann vor. Die meisten gehorten zu den genannten drei
Kompanien, aber mit ihm ritten auch zahlreiche Scouts. Noch bevor es zum
Zusammenstol3 kam, ging beinahe Roman Ruttens Pferd mit dem Reiter <lurch;
der Deutsche aus Baden hatte Probleme, das Tier wieder unter Kontrolle zu
bringen. Rutten glaubte, dal3 sein Pferd die Indianer roch und in Angst geriet. Der Deutsche versuchte, das Tier zu beruhigen, aber es wollte immer
wieder ausbrechen. Schlie8lich stiirmte das anscheinend vollig verwirrte Tier
direkt auf das Indianerdorf zu, der Ubrigen Truppe weit voraus. Im letzten
Moment gelang es Rutten, das Tier im Kreis zu lenken und zuriick zu seinem
Kommando zu reiten. 95
John H. Meier aus Hannover, der von den anderen Soldaten ,,Snopsy" genannt wurde, hatte in einem friihen Stadium des Kampfes ein ahnliches Problem, als ,, sein Pferd mit ihm davon stiirmte und die indianischen Linien
durchbrach. " Das Tier trug den Deutschen anscheinend bis ins Dorf, so dal3
er in eine verzweifelte Lage geriet. Er rif3 seinen Revolver aus dem Holster
und versuchte, sich den Weg zuriick zu seiner Kompanie freizukampfen.
Offenbar glaubte der Trooper selbst, daf3 er kaum eine Oberlebenschance
hatte, ,, aber es gelang ihm, sich mit seinem Revolver zu uns zuriickzukiimpfen. " Seine sichere Rilckkehr war geradezu ein Wunder. Ein Beobachter sagte spater: ,, Wie er das anstellte, wird ein Geheimnis bleiben. "96 Meier
rettete sein Leben <lurch Mut und Entschlossenheit, aber er hatte auch grol3es
Glilck.
95 Roman Rutten, "Interview," in Kenneth Hammer, ed. Custer in '76: Walter Camps
notes on the Custer Fight (Provo: Brigham Young U, 1976), p. 118.
96 Daniel Newell as cited in Carroll, p. 173.
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Custer fiihrte sein Kommando uber den Hohenrticken, um das Indianerlager
weiter flussabwarts zu schlagen, wahrend Major Reno flussaufwarts angreifen sollte. Henry Petring aus Preul3en - der zu Renos Kommando gehorte schaute zu den Hugeln hinaufund sah Custer auf einer Anhohe, wie er Renos
Vormarsch beobachtete. Der Deutsche sah, wie Custer seinen Hut schwenkte, um seine Untersttitzung deutlich zu machen; dann ritt er weiter. Auch
einige andere Manner batten ihren Kommandanten auf dem Hugel gesehen,
und einer sagte: ,.Da reitet Custer. Er hat etwas entdeckt, deshalb hat er
seinen Hut geschwenkt. " 97 Petrings Aufmerksarnkeit wurde rasch von der
Hugelkette abgelenkt, denn er hatte andere Sorgen, er fand sich schon bald
in einem schweren Gefecht wieder.
Major Reno wul3te, dal3 das Dorf vor ihm sehr grol3 war und dort wahrscheinlich Hunderte von Kriegem warteten. Ihm war wohl klar, dal3 der Angriff zu Pferde auf so ein riesiges Dorf mit einer so kleinen Streitmacht nahezu Selbstmord war, also befahl er seinen Mannem, aus den Satteln zu steigen, eine Planklerlinie zu bilden und zu Ful3 vorzurucken. Diese Anordnung
stabilisierte seine Linie zwar, aber seine Manner konnten nur sehr langsam
vorgehen, und ihre taktische Beweglichkeit ging verloren, weil die Reiter
nicht mehr zu Pferde manovrieren konnten. Zudem musste jeweils jeder vierte
Soldat die Pferde halten. Damit reduzierte sich die Zahl der kampfenden
Manner abermals, so dal3 tatsachlich weniger als 100 Soldaten am Kampf
teilnahmen. 98
Die Manner trugen den 1873 Springfield-Karabiner und batten 50 Schu13
Munition fur diese Waffe in ihren Taschen und Patronengurten. Weitere 50
Patronen befanden sich in ihren Satteltaschen. Sie batten ihre Munition schnell
verfeuem konnen und batten damit ihre Feuerkraft in diesem fruhen Stadium des Kampfes stark reduziert.
Jeder Trooper hatte zudem einen sechsschussigen Colt-Revolver. Diese Waffe war allerdings nur auf kurze Entfemung wirksam, da sie nicht sehr exakt
feuerte; nur ein sehr geilbter Revolverschiltze konnte diese Waffe wirksam
handhaben.
Wahrend die Faustfeuerwaffen schnell abgeschossen werden konnten, dauerte es relativ lange, sie wieder aufzuladen, daher wurden sie nur in verzweifelten Situationen im Nahkampfbenutzt. Die Revolver spielten also nur eine
geringe Rolle in der Schlacht.
Die Indianer bemerkten das Anrticken der Soldaten und griffen ihrerseits
97 Hardorff, Rosters, p. 14 l.
98 Many of the accounts of the officers in Reno's and Benteen's battalions are found in
Reno Court ofInquiry.
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sofort an. Hunderte von Kriegern schwarmten aus und stilrmten den Soldaten entgegen. Renos linke Flanke war stark exponiert, und die Indianer brachen schlieBlich auch zwischen den Baumen rechts von ihm hervor. Sein
Kommando war sofort zahlenma8ig unterlegen; die Kompanien gerieten
augenblicklich in Gefahr, umzingelt zu werden. Reno fallte daher die unter
den gegebenen Bedingungen einzig vernunftige Entscheidung; er befahl seinen Mannern, sich zu den Baumen am FluJ3 zuriickzuziehen und sich dort zu
verteidigen.
Die neue Position konnte nicht adaquat gehalten werden. Die Lage der Kavalleristen wurde sehr schnell fast ausweglos, je naher die Sioux riickten.
Reno gab spater an: ,,!ch wuflte, daj3 ich hier nicht bleiben konnte, oder ich
wurde fur immer hier bleiben. " Die Soldaten rannten zu ihren Pferden, warfen sich in die Sattel und fluchteten, sofern es ihnen moglich war. Einige
waren allerdings nicht so gliicklich; sie waren gezwungen, zu Fu8 zu fliehen. Der Scout F. F. Girard berichtete, ,, daj3 die Manner in gr6j3ter Hast
versuchten, davonzukommen und aufkeinen Befehl mehr horten. Jeder Mann
kiimpfte nur noch far sich selbst. "
Die Baume, die entlang des Little Big Horn River wuchsen, gewahrten einigen Schutz und waren ein Versteck fur einige der Soldaten, aber die Stellung
war nicht verteidigungsfahig. Die meisten Soldaten durchfurteten eilig den
Little Big Horn erneut und stilrmten eine Anhohe hinauf, auf der sie sich
verschanzen wollten; die Hohe wurde spater als ,,Reno Hill" bekannt. 99
Die Deutschen in Kompanie A waren von dem Kampf im Tal weniger betroffen, weil sie sich im Zentrum aufhielten und die Flanken dieser Kompanie
von zwei anderen Einheiten gedeckt wurden. Alle Deutschen dieser Kompanie konnten sich erfolgreich auf den Reno-Hugel zuriickziehen. Lediglich
Sergeant William Heyn aus Bremen wurde verletzt. Als er sich in der
Planklerlinie befand, klemmte sein Gewehr; es gelang ihm nicht, eine Patronenhiilse aus der Waffe zu entfernen. Da das Modell 1873 Springfield keinen
Ladestock hatte, konnte der Sergeant die eingeklemmte Patrone nicht aus
dem Lauf stoJ3en. Er musste sich einen Ladestrock von einem anderen Soldaten borgen, der, entgegen den Regularien, ein Jagdgewehr fiihrte . Einer der
Manner rief Heyn zu: ,, Um Gottes Willen, Sergeant, sitzen Sie auf - wir
ziehen uns zuruck. " 100
Der Deutsche erreichte sein Pferd, geriet allerdings unter schweres Feuer. Er
versuchte, davonzureiten, wurde aber von einem SchuJ3 ins linke Knie ge99 Reno and Girard as cited in Reno Court ofInquiry, 214 and 41 respectively.
100 Heyn as cited in Richard Hardorff, Camp, Custer, and the Little Bighorn (El Segundo,
Calif.: Upton, 1997), p. 61. Hereafter cited as Hardorff, Camp.
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troffen. Die Kugel durchschlug sein Bein und traf sein Pferd. Das Tier wurde
zudem noch am Hals und am Rumpfverletzt. Zwei Manner halfen Heyn, die
Anhohe zu erreichen, aber er verdankte sein Leben wahrscheinlich hauptsachlich seinem P£erd. Nachdem Heyn gerettet worden war, starb das Tier
am nachsten Morgen. 10 1
Auch Sergeant Henry Fehler aus Hannover ritt mit Kompanie A. Er war 39
Jahre alt und wurde als ,,ein alterer Deutscher von eher ruhiger Wesensart"
beschrieben. Fehler hatte die Verantwortung fur die Pferde der Kompanie. Er
hatte femer den Befehl, den Wimpel der Einheit zu halten. Fehler Pferd wurde unruhig; der Soldat hatte Schwierigkeiten, das Tier und die Flagge gleichzeitig unter Kontrolle zu halten. Er warf kurzerhand den Wimpel weg, um
nicht davon behindert zu werden. 102 Die Flagge war allerdings der Stolz des
Regiments, somit war ihr Verlust eine grof3e Schmach.
Die Kompanien G und M deckten die Flanken und waren von daher den
Angriffen der Indianer wesentlich heftiger ausgesetzt; sie hatten auch viel
mehr Opfer zu beklagen. Vier der fiinf Deutschen in Kompanie G, die gegen
das Indianerdorf vorgertickt waren, wurden getotet. Sergeant Edward Botzer
aus Bremerhaven ritt ein Pferd namens Goat. Mit diesem versuchte er auf
dem Ruckzug den Fluf3 zu durchfurten. Es gelang ihm, die Ostseite des Stroms
zu erreichen, bevor er todlich getroffen wurde. Sein Dienstbuch wurde am
25 . November 1876 in einem von Dull Knife gefiihrten Cheyenne-Dorf gefunden, als die Kavallerie das Lager einnahm. Einige Soldaten glaubten, daf3
Botzer eine Frau hatte, aber niemand kannte ihren Namen. 103
Wiihrend der Flucht erreichte Corporal Otto Hagemann aus Hannover sein
Pferd - aber das Tier wurde ihm unter dem Leib weggeschossen. Sein Landsmann Roman Rutten ritt auf ihn zu und forderte den Corporal auf, sich an
seinem Pferd festzuhalten, aber Hagemann schaffte es nicht, so wurde er
getotet. Seine Leiche wurde nach der Schlacht in der Niihe des Flusses gefunden. Sein Korper wies 75 Wunden auf, und seine Anne und Beine waren
abgeschnitten. 104
Die Versllimmelung feindlicher Leichen war eine ubliche Praxis bei den Indianem und Teil ihrer Kultur. Indianer schnitten oft Korperteile ihrer Feinde
ab, weil sie glaubten, daf3 diese dann nicht vollstiindig in der jenseitigen Welt

IO I Williams, p. 154 and Hardorff, Rosters, pp. 60-1.
102 Williams, pp. 124 and 129 and Hardorff, Rosters, p. 62.
I 03 Williams, p. 43, Hardorff, Rosters, p. 145, and Carroll, p. 34.
I 04 Hardorff, Rosters, p. 146. See also Richard G Hardorff, The Custer Battle Casualties:
Burials, Exhumations and Reinterments (El Segundo: Upton, 2002), pp. 124-5. Hereafter
cited as Hardorff, Battle Casualties.
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eintreffen wurden. Allerdings war die Verstiimmelung der Leichen nach der
Schlacht am Little Big Hom exzessiv; in diese Kategorie fie! auch die Schandung von Hagemanns Ki:irper. Viele der Leichen der Soldaten, die in der
Schlacht starben, konnten niemals identifiziert werden, weil sie so furchtbar
zugerichtet worden waren. 105
John Rapp aus Baden Wilrttemberg hielt die Pferde in der relativen Sicherheit der Baumgruppe. Er war die Ordonanz von Lieutenant Donald McIntosh.
Der Deutsche versuchte, seinem Offizier die Flucht zu ermi:iglichen, aber er
wurde geti:itet. Rapps Bemilhungen waren zudem umsonst, denn auch
McIntosh wurde geti:itet. Unweit von ihrn starb auch Henry Seafferman aus
StraBburg. Nach der Schlacht wurde sein Leichnam zwischen den Baumen
entlang des Flusses gefunden. 106
Henry Petring warder einzige Deutsche in Kompanie G, der den Angriff auf
<las Dorf ilberlebte, aber er entkam dem Tod nur um Haaresbreite. Als er
zurilck zu den Baumen rannte, um sein Pferd zu erreichen, war sein Tier tot.
In seiner Verzweiflung nahm er sich das Pferd eines anderen Mannes. Er
sprengte damit in den FluB und sah bier ,. vier oder fun/ lndianern am Ufer
unmittelbar var mir. " Der Deutsche sah, daB einer der Krieger sein Gewehr
hob, um zu schieBen, Petring begriff, daB er sofort handeln musste, wenn er
nicht geti:itet werden sollte. "/ch wuftte, ich be/and mich in grafter Gefahr
und musste schnell entscheiden. /ch rift meinen Karabiner hoch und schoft
ohne zu zielen. Sowohl der Indianer als auch sein Pony stiirzten. " Dann
hetzte Petring weiter. Er sprang von seinem Pferd und ,, watete jlussabwiirts,
so schnell ich nur konnte, in hiifttiefem oder tieferem Wasser. " Nach mehreren hundert Yards schaute er zurilck, und ,.!ch sah zwei der Jndianer, die
denjenigen forttrugen, den ich erschossen hatte. Sein Pony lag noch immer
am Boden, als sei es tot. "
Der Deutsche verdankte sein Leben vermutlich dem Umstand, daB die anderen Krieger mehr daran interessiert waren, ihren Freund zu retten, als ihn zu
verfolgen und zu ti:iten.
Petring war noch immer in groBer Gefahr. Als er vor den Kriegem gefliichtet
war, hatte er den FluB abermals gekreuzt und befand sich jetzt auf der falschen Seite, da seine Kameraden inzwischen eine Verteidigungsposition auf
dem Hugel eingerichtet batten. ,,/ch versteckte mich sofort unter einem Baumstumpf und spiiter im dichten Weidengeholz. "Aber die Situation war fur ihn
verzweifelt, under fiirchtete die Folter, wenn er gefangen werden sollte. Er
l 05 For a compilation of sources by Indians, see Richard G Hardorff, ed. Indian Views of
the Custer Fight: a Source Book (Spokane: Clark, 2004). See also Graham, pp. 3-112.
I 06 Hardorff, Rosters, p. 148.
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dachte dariiber nach, ob es nicht die beste Losung fiir ihn war, sich ,, selbst zu
erschiej3en ". Die Angst packte den Deutschen, als er horte, daB sich ihm
jemand naherte. SchlieBlich bemerkte er einen ,,glanzenden Reflex van einem Knopf an der Kleidung eines Mannes. " Petring rief den Mann an und
war sehr erleichtert, als er Antwort erhielt. ,,Ich bin {Benjamin] Johnson
van der G-Kompanie. " Weitere Manner tauchten auf, ,, und wir waren plotzlich eine Gruppe - etwa ein Dutzend pferdeloser Manner. " 107
Der einzige Schweizer in Kompanie G., John Lattman, war in einer ahnlichen Situation. Lattman und ein anderer Mann versuchten, Renos Verteidigungsstellung auf dem Hugel zu erreichen, aber sie wurden zuriick zum
Flussufer gejagt, wo der Schweizer mit ansehen musste, wie sein Kamerad
vom Pferd geschossen wurde und starb. Der Schweizer erreichte die Baume
und konnte sich Petrings Gruppe anschlieBen. Wenig spater tauchte auch
noch Henry Charles Weihe aus Sachsen auf, der eigentlich zu Kompanie M
gehorte. Weihe hatte einen SchuB in den rechten Arm erhalten, und sein
Pferd war getotet worden. Er befand sichjetzt bei Petring, Lattman und zehn
weiteren Mannem. 108
Diese dreizehn Manner waren bereit, sich zu verteidigen, wenn sie angegriffen werden sollten. ,,Einige van uns hatten Munition aus den Satteltaschen
genommen, und wir hatten vie! davon. " Die Indianer dachten allerdings nicht
daran, die Manner in dem Waldsti.ick anzugreifen. ,, Stattdessen setzten sie
die Baume in Brand", um die Soldaten zu zwingen, ihre Deckungen zu verlassen und sie leicht toten zu konnen. Petring beschrieb die Lage seiner deutschen Landsleute. Weihe ,, war verwundet und gab laute Schreie van sich,
und wir fiirchteten, er wurde damit die Indianer anlocken, uns anzugreifen.
Aber sie kamen nicht." GHicklicherweise ,,drehte der Wind und trieb den
Rauch und das Feuer in eine andere Richtung, so da/3 uns zumindest davon
keine Gefahr mehr drohte. " 109
Die Manner blieben bis zum Sonnenuntergang unter den Baumen. Dann
schlug der Scout George Herrendeen, vor, sie sollten sich wieder Renos Kommando auf dem Hugel anschlieBen. Dieser Versuch war riskant, zumal die
Manner nicht wussten, was sie oben auf der Anhohe erwartete. ,, Oben auf
der Klippe konnten wir zwei Kompaniewimpel flattern sehen, und wir bemerkten zusammengedrangte Manner, aber wir waren nicht sicher, ob es
sich um Soldaten oder Indianer handelte. Schliej3lich nutzten wir aber unse107 Hardorff, Rosters, pp. 32, 72, and 138; Williams, pp. 187 and 304, and Carroll p.
264; Petring in Hammer, p. 134.
108 Petring, in Hammer, pp. 133-4.
109 Petring in Hammer, p. 134.
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re Chance und verliej3en das Geholz. " Die Indianer feuerten nur einige wenige Schilsse auf die flilchtenden Manner ab. In einem sorgfaltig ausgefiihrten militarischen Manover stilrmten die Troopers zum Flufi. Wahrend die
eine Halfte am Ufer Wache stand, durchfurteten die anderen den Wasserlauf.
Nachdem sie auf dem anderen Ufer angelangt waren, tibemahmen sie die
Deckung der Nachfolgenden. Mit offensichtlicher Erleichterung bemerkte
Petring: ,, Wir rannten die An hohen zusammen hinaufund sch/assen uns Renos
Kommando aufdem Hugel an. '" w Der Schweizer Lattman folgte dieser Gruppe
nicht. Er erreichte die Anhohe schlieBlich allein nach Mittemacht. Viele
andere Manner waren noch immer in einer verzweifelten Situation, als sie
fltichteten; sie batten nicht so vie) Gltick wie Petring und seine Gruppe.
Kompanie M mit 8 Deutschen und 2 Schweizem war in einer exponierten
Position an der Iinken Flanke, als Major Reno auf das Dorf zu marschierte.
Als die Indianer den Gegenangriffbegannen, stilrmten mindestens 500 Krieger
gegen die Flanke, die von Kompanie M gedeckt wurde, und die Soldaten
mussten all ihre Fahigkeiten einsetzen, um zu tiberleben. Charles Hanke,
<lessen Spitzname ,,Bounce" war, stammte aus Breslau (Schlesien); er diente
als Trompeter. Er war als Alkoholiker bekannt, und er war oft derma/3en
betrunken, da/3 er im August 1875 gezwungen worden war, die Armee zu
verlassen. Schon einen Monat spater Iie/3 er sich unter dem Namen ,,Charles
Fisher" wieder einschreiben. Die Armee war offensichtlich der Meinung,
da/3 seine Trunksucht seine soldatischen Fahigkeiten beeintrachtigte, aber er
kampfte mit Erfolg in der Schlacht.
Als Lieutenant Benjamin Hodgson sich tiber den Flu/3 zurilckzog, ritt er links
von einem Deutschen, William Heyn. Der Lieutenant war <lurch die Leistengegend geschossen worden, und er stilrzte von seinem Pferd ins Wasser. Die
Kugel, die ihn getroffen hatte, verletzte offenbar auch sein Pferd. Der
Lieutenant bat, da/3 ihm jemand helfen sollte, den Flu/3 zu tiberqueren. Der
Deutsche Charles Hanke ritt heran und rief dem Offizier zu, sich an seinem
Steigbilgel festzuhalten . Der Trooper zog den schwer verwundeten Mann
<lurch den Flu/3. Unglticklicherweise gelang die Rettung nicht. Als Hanke
mit dem Leutnant das Ufer erreichte, wurde Hodgson von einer Kugel in den
Kopf getroffen und starb; Hanke allerdings entkam. 111
Henry Klotzbucher aus Baden erhielt eine Kugel in den Bauch, als er sich
gerade auf sein Pferd schwingen wollte. Er schrie: ., Oh, mein Gott, sie haben
ll0ibid.,p. 134.
111 Carroll, pp. 86-7, Williams, p. 14 7-8, and Richard G. Hardorff, Th e Custer Battle
Casualties II: The Dead, the Missing, and a Few Survivors (El Segundo: Upton, 1999),
93-98. Hereafter cited as Hardortf, Casualties II.
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mich erwischt. " Under stilrzte zu Boden. Zwei Manner versuchten, den schwer
verwundeten Deutschen zu retten, in dem sie ihn in dichtes Unterholz zerrten. Sie hofften, daB die Indianer ihn nicht finden wiirden. Seiden Soldaten
war klar, daB er vermutlich an seiner Wunde sterben wiirde. Sie gaben ihm
eine Feldflasche mit Wasser, lieBen den sterbenden Mann zurtick und schlossen sich den fluchtenden Kavalleristen an. Offenbar fanden die Indianer ihn
tatsachlich nicht; denn sein Leichnam wurde spater weder entkleidet noch
verstilmmelt geborgen.112
Das Schicksal von George Lorentz aus Holstein war ebenso tragisch. Der
Deutsche hatte den Befehl, sein Pferd und die Tiere von drei anderen Soldaten zu halten, als er angeschossen wurde. Die Kugel traf ihn in den Hinterkopf und trat <lurch seinen Mund aus. Dann erhielt er einen MagendurchschuB, ,, under kippte im Sattel nach vorn und stilrzte hart auf den Boden. "
Hier wand er sich in furchtbaren Schmerzen, und ihm wurde klar, daB seine
Kameraden nichts mehr fur ihn tun konnte. Anstatt sie um Hilfe anzuflehen
und damit ihr Leben auch noch zu riskieren, ,, verweigerte er jede Hilfe ".
Sein Leichnam wurde nach der Schlacht geborgen. 11 3
Roman Rutten war sicher, daB mindestens 200 Indianer hinter ihnen her
waren, als die Soldaten verzweifelt versuchten, zu entkommen. Einige dieser
Krieger feuerten auf die Kavalleristen, aber die meisten lachten die fliehenden Manner nur aus. Rutten sah einen guten Freund, den dunkelhautigen
Isaiah Dorman, der ganz allein hinter seinem erschossenen Pferd Deckung
genommen hatte und versuchte, sein Leben so teuer wie moglich zu verkaufen. Er rief dem Deutschen zu: ,. Goodbye, Rutten!", als der Soldat vorbei
ritt. Dann sah Rutten Lieutenant Donald McIntosh, der ,. von zwanzig oder
dreif3ig Indianern umringt war, die offensichtlich entschlossen waren, ihn zu
toten." Das verangstigte Pferd des Deutschen wuBte, was zu tun war. ,,Das
Pferd stilrmte unmittelbar durch den Kreis der Indianer, in dem McIntosh
gefangen war, und es galoppierte davon. " Das Tier rettete Rutten das Leben,
wahrend McIntosh getotet wurde.
Als Rutten den FluB erreichte, sah er, daB im Wasser ,, ein Gedriinge von
?Jerden und Miinnern war, die sich zur anderen Seite vorkiimpften. " Der
Deutsche wollte sich nicht in das Gewiihl stilrzen, also versuchte er, den
FluB ein Stuck stromabwarts zu durchqueren, aber das gegenuberliegende
U fer war zu hoch und zu steil. ,. Manner sprengten flussaufwiirts und
flussabwiirts und versuchten. eine flachere Stelle zu finden, um wegzukommen. " SchlieBlich fanden die Soldaten ,, einen schmalen Trail, den Bisons
112 Carroll, p. 140, Williams, p. 179, and Hardorff, Rosters, pp. 210-11.
113 John Ryan as cited in Carroll, p. 152 and Morris as cited in Hardorff, Rosters, p. 211 .

55

auf ihrem Weg zum Wasser getrampelt hatten. Er fahrte zu einer niedrigeren
Bose hung zwischen den Steilufern. "Noch bevor Rutten diesen sicheren Fluchtweg erreichte, wurde vor ihm ein Pferd todlich getroffen. Es stfuzte auf die
Boschung und ,, blockierte den Weg. " Irgendjemand zerrte das tote Pferd
weg, so daJ3 viele Manner auf diesem Weg entkommen konnten. 114
Die beiden Schweizer in Kompanie M, Frank Braun und Robert Senn, kampften sich erfolgreich zu der Verteidigungsstellung auf Reno Hill durch. Auch
die verbleibenden Deutschen, George Heid, John H. Meier und Henry Voight
schafften es durch den FluJ3 und erreichten das iibrige Kommando auf dem
Reno-Hugel.
Reno hatte zwar den Befehl gehabt, das Indianerdorf anzugreifen, aber er
gelangte nicht einmal bis zum Lager. Er wurde spiiter hart kritisiert wegen
seiner mangelnden Aggressivitat. Einige Historiker haben Spekulationen
dariiber angestellt, ob es einen anderen Ausgang der Schlacht gegeben hatte,
wenn er seinen Angriff mit groJ3erem Druck vorgetragen hiitte.
Einer Statistik zufolge, hatte die Kavallerie zwischen 1868 und 1878 insgesamt 18 erfolgreiche Angriffe auflndianerdorfer gefilhrt. In allen Fallen war
es der Armee gelungen, die Dorfer ,, mit nur geringem Widerstand zu nehmen. " 11 5 Allerdings sind diese Zahlen irrefilhrend. Am 17. Marz 1876 hatte
Joseph J. Reynolds 400 Kavalleristen gegen ein Cheyenne-Dorf gefiihrt, in
dem sich etwa 250 Krieger befunden batten. Reynolds und seine Truppe iiberraschten die Krieger und nahmen das Lager leicht ein, aber die Indianer
zogen sich in das Hiigelland zuriick und nahmen das Feuer auf die Kavallerie auf. Obwohl Reynolds das Lager lange genug halten konnte, um einen
grol3en Teil davon zu zerstoren, war ihm klar, daJ3 er seine Position nicht
halten konnte und sich zuriickziehen musste. 11 6
Am 25 . November 1876 attackierte Ranald Mackenzie ein Cheyenne-Dorf
unter dem Hauptling Dull Knife. Mackenzie griff mit 1.000 Kavalleristen
an; die Cheyenne batten 400 Krieger. Mackenzie nahm das Indianerdorf mit
einem Oberraschungsangriff im Morgengrauen. Aber die Krieger leisteten
den ganzen Tag Widerstand und hielten ein schweres Feuer auf die Truppe
aufrecht, was die Soldaten faktisch bewegungslos in Deckung zwang. Auch
hier hielt die Kavallerie das Dorf lange genug, um es zu zerstoren, aber es
gelang der Armee nicht, den Kampf, der dem ersten Angriff folgte, zu dominieren.117
114 Rutten in Hammer, pp. 118-19.
115 Smith, p. 105.
116 Winkler, Die Schlachtam Rosebud, pp. 18-35.
117 Albert Winkler, Die Schlacht am Red Fork: Die Vernichtung von Dull Knifes Dorf
(Wyk aufFoehr: Verlag fiir Arnerikanistik, 2003).
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In beiden Fallen war die Kavallerie zwar imstande gewesen, das Dorf einzunehmen, aber die Gegenangriffe der Indianer erwiesen sichjeweils als hochst
problematisch. Die Soldaten konnten ihre Position immer nur halten, weil
sie in erheblicher Uberzahl waren.
Ware es Reno also gelungen, bis ins Dorf vorzudringen, hatte die erheblich
hohere Zahl der Sioux ihm gro8e Probleme bereitet und wahrscheinlich zur
Vemichtung auch dieses Kommandos gefilhrt.
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Blick vom Reno-Hugel zum Little Big Horn: Durch diese Bodenfalten hasteten die
Wassertrager zum Flul3 hinunter und wieder hinauf, um ihre Kameraden zuversorgen.
(Foto: D. Kuegler)
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CK1F.F CAU.. ANO lllS SIOUX. ..,
WARRIORS fOR.DE.D THE RIV£R

HE.•E. TO ATTACK CUST&l\'S
TROOPS ON TllE HICH CROON])
TO THE NOkTHEASt

Oben: Der Gedenkstein markiert die Region, in der Renos Truppe von Hauptling Gall
angegriffen wurde. Damit begann die Schlacht.
Unten: An dieser Stelle wurde G. A. Custer zum letztenmal von den Soldaten im Tai
gesehen.
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Springfield Trapdoor
Karabiner 1873 . Die
Standardwaffe der 7. USKavallerie.

Captain Thomas
B.Weir,
Komrnandant
der Kompanie
D.

Der letzte schriftliche Befehl Custers an Captain
Benteen, umgehend mit dem Tross zu folgen.
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Die Deutschen und Schweizer
in Custers Kolonne
Wahrend Renos Manner um ihr Leben kampften, war Custer unterwegs, um
mit 5 Kompanien das Indianerlager von Norden, den FluB abwarts, anzugreifen. Als der Kommandant den ersten umfassenden Ausblick auf das Dorf
nehmen konnte, war er von der GroBe beeindruckt, und ihm wurde klar, daB
der Captain Benteen in die falsche Richtung geschickt hatte. Custer begriff,
daB er dringend Verstarkung brachte, und er befahl sofort seinem Adjutanten, Lieutenant William W. Cooke, eine Nachricht an Benteen zu senden,
daB er umkehren solle. Diese Nachricht ist vielleicht das bertihmteste Dokument, das von dieser Schlacht iiberliefert ist: ,, Benteen, kommen Sie. Groj3es
Dorf Kommen Sie schnell. Bringen Sie Munition. P S.: Bringen Sie Munition. " 11 8
Dieser Befehl wurde von John Martin (Giovani Martini), einem Italiener,
iiberbracht, der mit starkem Akzent sprach und Proleme hatte, Englisch zu
verstehen. Die Reaktion das Captains gehort zu den umstrittensten Aspekten
der Schlacht. 119 Martin konnte der letzte Kavallerist gewesen sein, der Custers
Kommando lebend gesehen hat.
Wahrend viele Vorgange von Custers letzter Schlacht noch immer ungeklart
sind, sind einige Tatsachen unumstoBlich. Custers Manner hatten offensichtlich nur geringe Chancen, als sie von vielen Hundert Kriegern angegriffen
wurden. Die Soldaten waren in der Minderzahl und wurden zudem mit iiberlegenen Waffen konfrontiert. Der einschiissige Springfield-Karabiner, den
die Kavallerie benutzte, war auf groBere Distanz von 100 bis 200 Yards sehr
wirksam, aber die langsame Feuergeschwindigkeit war in einem auf kurze
Distanz gefiihrten Kampf sehr nachteilig. Die Indianer waren gut bewaffnet.
Geschosse von nicht weniger als 43 verschiedenen Waffenmodellen wurde
auf dem Schlachtfeld gefunden; Hunderte davon stammten von
Unterhebelrepetierern wie Henry und Winchester. Diese schnell feuemden
Gewehre verliehen den Kriegern groBe Vorteile gegeniiber den einschiissigen
Kavalleriekarabinem.
Der Deutsche Charles Windolph berichtete iiber die Waffen, die die Indianer
benutzten: ,,/ch glaube, daj3 die Hiil.fte der Krieger nur Bogen, Pfeile und
118 Benteen in Graham, p. 180.
119 For a recent discussion of the controversy, see Terence J. Donovan, Brazen Trumpet:
Frederick W. Benteen and the Battle of the Little Bighorn (Lancaster, Calif.:Mohave,
2009).
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Lanzen benutzte. Die verbleibende andere Halfle verfugte uber die unterschiedlichsten a/ten Vorderlader und einschussige Gewehre verschiedener
Hersteller. Wahrscheinlich nicht mehr als 25 bis 30% der Krieger trugen
moderne Repetiergewehre. " 120
Falls Windolphs Schatzung bezilglich der Zahl der Indianer, die
Repetierwaffen fiihrten, korrekt ist, bedeutete das, daf3 Hunderte der Krieger
ilber solche Gewehre verfiigten. Aber auch Bogen und Pfeile stellten einen
Vorteil fiir die Indianer dar, weil die Pfeile in schneller Geschwindigkeit
verschossen werden konnten, und sie stilrzten aus einem steilen Winkel von
oben auf die Soldaten. Dies gab den Kriegem die Moglichkeit, indirekt zu
schief3en, indem sie die Pfeile ilber die nallirlichen Hindemisse des Schlachtfeldes hinweg schossen und sie die Soldaten auf den Hilgelkuppen und hinter
Deckungen trafen; direktes Gewehrfeuer war viel weniger wirksam. Als nach
der Schlacht die Leichen von Custers Mannem geborgen wurden, steckten in
vielen Korpem Pfeile.
Einer der Hauptgrilnde fiir den Untergang von Custers Mannem war wahrscheinlich die fehlende Koordination auf dem Schlachtfeld. Wenn die Kompanien imstande gewesen waren, Positionen zu erreichen, von denen aus
eine Verteidigung und die Errichtung von Kampflinien moglich gewesen
ware, batten sie eine wesentlich bessere Chance gehabt, zu uberleben. Einige
der indianischen Berichte, darunter auch der von Red Horse, besagen, daf3
,, Custers Manner in funf hefligen Gefechten kampflen. " 121 Es gibt allerdings
kaum physische Belege dafiir, daf3 diese ,,Gefechte" von einer grof3eren Zahl
Soldaten geschlagen wurden.
Captain Frederick Benteen inspizierte das Schlachtfeld unmittelbar nach dem
Kampf, und er war ilberzeugt, daf3 die Lage der Leichen eine andere Geschichte erzahlte. ,,Ich ging aufmerksam uber das Schlachtfeld um festzustellen ... , wie der Kampf abgelaufen war. Jch gelangte zu dem Schlu/3, daj3
es sich um eine wilde Flucht, eine Panik handelte, bis der letzte Mann getotet warden war. Es war keine Linie gebildet warden. ... Man konnte eine
Handvoll Mais neben und auf den Fuj3boden werfen. Die Korner wurden so
fallen, wie die Linien der Truppen erkennbar waren. " Er erklarte femer, daf3
er nur wenige Belege dafiir sah, daf3 die Manner in Gruppen gekampft batten; denn er sah die Leichen ,,zu funf oder sechs" oder zu ,, vier oder fiinf"
Mann zusammen liegen, im Abstand zueinander, wie bei einem Scharmiltzel. ,,Das war die einzige Formation, die .A°hnlichkeit mit einer Linie im Feld
120 Windolph, p. 92.
121 Gregory Michno, The Mystery of E Troop: Custer:~ Gray Horse Company at the
Little Bighorn (Missoula: Mountain, 1994), pp. 70-1.
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hatte. " Der Captain fuhr fort: ,, Nur dort, wo General Custer gefunden wurde, gab es Belege far ein Gefecht. " 122
Benteens Beobachtungen beriicksichtigten nicht die Moglichkeit, daB die
Soldaten erst fli.ichteten, nachdem ihre Linien zerbrochen waren, so daB viele Leichen i.iber das Gebiet verstreut lagen. Allerdings wird Benteens Analyse von den Untersuchungen des Archaologen Richard Fox gestiitzt, der der
Meinung war, daB viele Manner in Panik ihre Waffen wegwarfen und fli.ichteten, was es den Kriegem leicht gemacht hatte, sie zu jagen und zu toten. 123
Custers Kolonne aus 5 Kompanien zahlte etwa 210 oder 220 Mann, und
diese Manner ritten i.iber die Kuppe von mehreren Hi.igeln, die spater als
,,Battle Ridge" oder ,,Custer Ridge" bekannt wurden. Viele Aspekte von Custers
Bewegungen und Absichten von diesem Punkt an bleiben im Dunkeln; sie
sind Gegenstand von Auseinandersetzungen unter Historikem. Die besten
Belege fur <las, was geschehen ist, findet man in den Berichten der Indianer,
und man kann Ri.ickschli.isse aufgrund der Lage der Leichen und anderer
Gegenstande ziehen, die auf dem Schlachtfeld gefunden wurden. 124 Custer
teilte seine 5 Kompanien offenbar in zwei Bataillone, um <las Indianerlager
gleichzeitig an zwei Stellen anzugreifen. Eines dieser Bataillone (oder Fli.igel) bestand aus den Kompanien C, I und L. Den anderen Fli.igel bildeten die
Kompanien E und F.
Diese beiden Fli.igel bewegten sich von der Hohenlinie abwarts, um <las Dorf
an zwei Punkten anzugreifen. Das bedeutete, dafi Custers Streitmacht Gruppe fur Gruppe geschlagen werden konnte. Viele der Krieger waren von dem
Angriff auf Renos Kolonne zuriickgekehrt. Vermutlich stromten Hunderte
von Indianem aus dem Dorf und versetzten der Kavallerie harte Schlage.
Die Soldaten wurden nahezu i.iberrannt, und sie fielen zu den Hi.igeln i.iber
der Schlachthohe zuriick, wo die Verteidigung am besten moglich war. Die
Kavalleristen wussten, daB sie absitzen und zu FuB kampfen mussten, als sie
den zahlenmliBig i.iberlegenen Gegner sahen. Waren sie im Sattel geblieben,
wliren die Indianer eindeutig im Vorteil gewesen und hlitten die Soldaten
zusammentreiben konnen, wie sie es bei Bisonherden auf der Jagd taten. Als
die Kavalleristen absafien, konnten sie ihr Gegenfeuer viel besser koordinieren. Das bedeutete gleichzeitig aber auch, daB jeder vierte Mann nicht mitklimpfen konnte, sondem die Pferde halten musste - das war eine Reduzierung der klimpfenden Mannschaft um 25%. Angesichts der zahlenmaBigen
Obermacht der Indianer, war <las ein gefahrlicher Nachteil.
122 Ben teen, in Reno Court ofInquiry, pp. 145-6.
123 Fox, pp. 248-9.
124 Fox, pp. 23-35
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Wahrend nur einige Leichen der Manner, die in der Schlacht fielen, eindeutig identifiziert wurden, konnten die Leichen der Offiziere alle zugeordnet
werden. Viele Manner ihrer Kompanien starben wahrscheinlich in ihrer Nahe.
Lieutenant James Calhouns Kompanie L versuchte eine der Stellungen am
Siidende des Hohenzuges, der heute ,,Calhoun Hill" genannt wird, zu verteidigen. Sie war Ziel schwerer Angriffe. Da eine groBe Menge Patronenhiilsen
hier gefunden wurden, hielten die Kavalleristen wahrscheinlich so lange stand,
wie es nur ging und hinterlieBen damit deutliche Hinweise auf die Vorgange.
Neuere archaologische Untersuchungen belegen, daB zahlreiche Indianer diese
Kavalleriestellung auf kurze Distanz unter Feuer nahmen und dabei Unterhebel-Henrygewehre benutzten. Es wurden derartig viele Patronen hier gefunden, daB die Archaologen diese Stellung als ,,Henryville" bezeichnet haben. "12s
In Kompanie L dienten 7 Deutsche. Sie wurden alle getotet. Ihre Leichen
wurden nie identifiziert. Antony Assadaly war wahrscheinlich der kampferfahrenste Soldat unter den Deutschen der 7. Kavallerie, aber auch die Fahigkeiten, die er sich in vielen Kampfen, etwa wahrend des Bilrgerkrieges,
angeeignet hatte, konnten ihn nicht retten. Er wurde mit den anderen getotet. Auch Louis Lobering aus Hannover war so ungliicklich wie alle anderen,
und eine Versetzung vor dem Feldzug bedeutete seinen Tod. Er hatte sechs
Jahre lang in der Regimentskapelle gedient, aber im Dezember 1875 wurde
er wieder in eine andere Kompanie befohlen. Ratte er weiter in der Kapelle
gedient, hatte er iiberlebt. Vor seiner Neuverpflichtung war er 1875 einmal
nach Deutschland gereist. Zumindest war es ihm so vergonnt, seine Heimat
noch einmal zu sehen, bevor er starb. 126
Ein anderer Deutscher, Charles Schmidt aus Wiirttemberg, starb ebenfalls in
Kompanie L, und auch er hatte diesem Schicksal entrinnen konnen. Als die
7. Kavallerie am 22. Juni den Powder River verlieB, iibemahrn Schmidt freundlicherweise das Pferd von Michael Ragan (Reagan), einem Bilrgerkriegsveteranen, "und ilbernahm Ragans Platz". Ragan nahm daher nicht an diesem Feldzug teil, under iiberlebte. Schmidt dagegen wurde getotet. 127
Die Leichen von sechs oder sieben Mannern wurden unweit des toten
Lieutenant Calhoun gefunden, und jene, die den Kampf auf Calhoun Hill
iiberlebt hatten, wurden erschlagen, als sie fliichten wollten. Einige von ihnen erreichten eventuell Kompanie I, die von Captain Myles Keogh gefiihrt
125 Ibid., pp. 100-2.
126Williams,p.191.
127 Usher L. Burdick, Jacob Horner and the Indian Campaigns of 1876 and 1877
(Baltimore: Wirth, 1942), p. 14.
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wurde. Der Captain ritt das Pferd Comanche. Dieses Tier wurde spater als
einziges Lebewesen bertihmt, das die Vernichtung von Custers Kolonne uberstanden hatte. Die Leichen von fiinf oder sechs Mannern wurden unweit von
dem toten Captain auf der Ostseite der Battle Ridge gefunden.
In der als die ,, Wilde I" bekannten Kompanie I, wegen des rowdyhaften Verhaltens der Manner, dienten der Schweizer Frederick Lehman aus Bern und
drei Deutsche. Der Schweizer und zwei der Deutschen - George Gross und
Herny Lehmann aus Berlin - wurden getotet. Geheimnisumwittert blieben
allerdings das Oberleben und die Handlung von Gustave Korn aus Schlesien.
Haufig von seinen Kameraden als ,,Yankee Korn" bezeichnet, sagte Korn
aus, daB er die Vernichtung von Custers Truppe uberlebte. Im Laufe der Jahre haben wohl etwa 70 Manner behauptet, sie seien Custers Kommando entronnen. Fast alle waren unglaubwurdig, und ihre Geschichten konnten widerlegt werden, aber Korns Aussage ist vermutlich authentisch.
In einem Interview, das 1885 veroffentlicht wurde, gab Korn, ,, der mit einem
leichten deutschen Akzent spricht ", einen Bericht uber sein Oberleben. Er
sagte aus, daB die Indianer ,,sich anscheinend zuruckzogen", als sich Custers
Kommando naherte. Weil ,,mein Pferd als guter Renner bekannt" war, wurde Korn zur Vorhut von Kompanie I beordert, um festzustellen, ob ein kleiner Flusslaufleicht zu durchfurten war. ,,!ch wollte gerade zu meinen Kameraden zuruckkehren und uber den Zustand des Flusses berichten, als unmittelbar var mir die Indianer, die sich im hohen Gras versteckt hatten, das
Feuer eroffneten. !ch wurde nicht getroffen, aber eine Gewehrkugel traf mein
Pferd am Hals, und van diesem Moment an ging es durch. !ch wurde in
Richtung auf die Stellung van Major Reno davongetragen, und diesem Zufall schulde ich mein Leben. " 128
Sergeant Michael Caddies Bericht klang ein wenig anders. ,,Als das Kommando sich noch etwa eine ha/be Meile vom Indianerlager befand, musste
er [Korn} anhalten, um seinen Sattel zu richten. Als er die Kompanie dann
wieder einholte, konnte er sein Pferd nicht mehr ha/ten, das mitten durch die
Indianer hindurchsturmte, dorthin wo sich Colonel Reno be/and. "
Nachdem es mehrere Meilen galoppiert war, sllirzte dieses grandiose pferd
,, nur etwa 11 Yards var der ersten Brustwehr nieder, und war tot. Es war
fanfmal angeschossen warden. Der Reiter hatte nicht einen Kratzer davongetragen. " 129 Korns Flucht vor dem sicheren Tod mit Custers Kolonne wird
128 Korn, "Custer Massacre: Trooper Korn Retells the Story of the Fight," in The
Milwaukee Sentinel, 26 July 1885.
129 Caddle as cited in Joseph Mills Hanson, The Conquest ofthe Missouri (New York:
Murray, 1946), p. 381.
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von fiinfMannern der 7. Kavallerie bestatigt. Einer von diesen Mannern, der
Korns Geschichte als ,. absolut wahr" bezeichnete, war James M. Rooney. Er
berichtete, daB der Deutsche ,. die Anhohen heraufkam, nachdem ich mit dem
Trass eingetroffen war. " Ein anderer Mann, William Hardy, bestatigte, daB
Korns Pferd ihn durch das Indianerdorf und den Reno- Hugel hinauf trug. 130
Henry Jones zog mit dem Tross, und er erinnerte sich, daB er sah, wie Korn
auf Renos Stellung zupreschte. Sein Pferd kampfte sich vorwarts; Schaum
flog von seinem Maul. Korn war so verangstigt und aufgeregt, daJ3 er fast
nicht mehr zusammenhangend sprechen konnte, als er die anderen Soldaten
erreichte. Sergeant Milton DeLacy beschimpfte den Deutschen und warf dem
glucklichen Oberlebenden vor, er sei von seiner Einheit desertiert. Er versicherte ihm, daJ3 er deswegen vor einem Militargericht angeklagt werden
wurde.
Korn hatte wahrscheinlich mehr uber seine Flucht erzahlt, aber er war offenbar besorgt, daB er dafur bestraft werden wurde, weil er Custers Kolonne
verlassen und die Schlacht uberlebt hatte. 131
Unglucklicherweise wurde Korn im Kampf am Wounded Knee 1890 getotet,
bevor seine Geschichte sorgfaltig geprtift worden war.
Die beiden Schweizer in Kompanie C, John King aus Basel und John Rauter
aus ,,Tyrol, Switzerland", wurden mit anderen Mannem ihrer Einheit entlang der Battle Ridge getotet. Die Leichen dieser Schweizer wurden nicht
identifiziert, und die Stellen, an denen sie starben, blieben unbekannt, somit
kann wenig dartiber gesagt werden, wie diese Manner starben. 132
Auch die vier Deutschen in Kompanie C starben. Nur der Leichnam von
einem, Sergeant August Finckle aus Berlin, wurde identifiziert. Der Deutsche fiel zwischen den Leichen zwischen Lieutenant Calhoun und Sergeant
Jeremiah Finley, und der Platz, wo die Leichen gefunden wurde, belegt, daB
Finckle versucht hatte, zusammen mit den Offizieren der Kompanie diese
Stellung zu halten. 133
Custer fuhrte personlich die Kompanien E und F bei dem Versuch, das Dorf
flussabwarts anzugreifen. Das Untemehmen scheiterte, und Custers Manner
wurden zu einer kleinen Erhebung zurtickgeschlagen, die heute als ,,Custer
Hill" oder als ,,Last Stand Hill" bekannt ist. Wahrscheinlich wollten die Oberreste seines Kommandos auf dieser Anhohe Schutz suchen und uberleben.
Anscheinend versuchten einige dieser Manner, sich zu FuJ3 bis zum Dorf
130 Hardorff, Rosters, p. 166.
131 Williams, p.184.
132 Scott, Whilley, and Connor, pp. 108-12.
133 Hardorff, Rosters, p. 95.
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durchzuschlagen und zu fliichten. Das war ein kiihnes Unterfangen; in das
Indianerlager zu laufen, um dem Feind entgehen zu wollen, stellte im Grunde nur eine Einladung an die Krieger dar, ihnen mit noch groBerem Eifer zu
folgen . Tatsachlich wurden die Leichen von 28 Mannem in einer Bodenfalte
gefunden, die auf den Little Big Hom zufiihrte. Vermutlich hatten diese Soldaten geglaubt, den Feind mit ihrer Flucht in Richtung des Dorfes tauschen
zu konnen. Die meisten dieser Manner gehorten wahrscheinlich zur Kompanie E.
Zu Kompanie E gehorten 5 Deutsche; sie wurden alle getotet. Wahrend die
Leichen von zweien von ihnen, Henry Schele aus Hannover und Robert Barth
aus Pforzheim, nicht identifiziert werden konnten, konnten die Oberreste
der anderen drei geborgen werden. Die Leichen von William Huber aus
Wiirttemberg, Albert H. Meyer aus Preul3en und Sergeant Frederick Hohmeyer
aus Darmstadt wurden iibereinanderliegend in einer tiefen Bodenfalte gefunden. Bei ihnen befand sich auch Richard Farell aus Dublin (Irland). Da
die Leichen dieser Manner dicht beieinander lagen, fochten die drei Deutschen und der Ire vermutlich ihre eigene ,, letzte Schlacht ". Sie hatten wahrscheinlich, um sich gegenseitig zu unterstiitzen, die heranstiirmenden Krieger so lange wie moglich aufgehalten, bis sie schliel3lich iiberrannt und getotet worden waren.
Die Leichen dieser Manner waren verstiimmelt und ihrer Kleidung beraubt
worden. Hohmeyers Korper war vollstandig nackt, bis auf einen Socken. Wie
Captain Thomas McDougall spater erklarte: ,,Nur einige der Manner waren
identifizierbar. !ch erkannte Sergeant Hohmyer (Hohmeyer) sofort; denn er
trug noch einen Socken an seinem linken Fufi mit seinem Namen darauf"
Sein Name war vermutlich von seiner Frau auf den Socken gestickt worden.
Wenn es so war, so handelte es sich vielleicht um einen letzten Akt der Zuneigung. Hohmeyer hinterlieB seine Frau, Mary, und vier Kinder: Lizzie,
Lena, Nellie und William. 134
Die neun Deutschen in Kompanie F erlitten ein ahnliches Schicksal. Diese
Einheit ritt vermutlich Custers Attacke auf das Dorf mit. Die Leichen von
vier dieser Manner wurden nie identifiziert, aber die Fundstellen der anderen liel3en Riickschliisse darauf zu, wie sie gestorben waren. Der Leichnam
von William Brown aus Hamburg fand sich unweit von seinem Pferd im
Indianerlager. Brown war vermutlich der einzige Soldat, der sich mit Custers
Kommando seinen Weg durch den FluB kampfte und der damit weiter vordrang als jeder andere Soldat. Henry Dose aus Holstein war Trompeter, der
134 McDougall in Carroll, p. 120. See also Williams, p. 156 and Hardorff, Rosters, p.
117.

67

eigentlich zu Kompanie G gehorte, aber er ritt unzweifelhaft mit Kompanie
F. Er war von den Hohenriicken oberhalb des Flusses gekommen und wurde
dort getotet, wo Custer versuchte, den FluB zu iiberqueren. Sein nackter Leichnam wurde spater gefunden, ,, aufgebockt in einer knieenden Stellung ... und
den Rucken mil Pfeilen gespickt. " Ein anderer Bericht besagte, daB er ,, drei
Pfeile in seinem Kopf und einen in seiner rechten Schulter stecken hatte. "
Dose hinterlieB eine Frau, Elizabeth, und zwei Kinder. 135
Auf dem Custer Hill, unweit der Leichen von George Armstrong Custer und
seinem beiden Briidem, Thomas und Boston, wurden die Korper von drei
Deutschen geborgen. Auf dem Custer-Hugel wurden Marksteine fi.ir 56 Manner errichtet, um zu zeigen, wie viele Manner hier fielen. Aber Historiker
glaubten, daB nur 42 Soldaten an dieser Stelle starben. 136 Jedenfalls wurden
die Leichen der drei Deutschen in der kleinen Gruppe, die tapfer bis zum
Tode mit ihrem Kommandanten focht, identifiziert. Die Beweise, die sich
hier finden liel3en, demonstrierten den verzweifelten Kampf. Die Manner
um Custer erschossen ihre Pferde und versuchten, aus den Kadavem der
Tiere provisorische Barikaden zu errichten, um sich vor den Kugeln der Indianer zu schiitzen. Es war eine verzweifelte Tat, die erfolglos blieb; denn
alle Soldaten wurden getotet.
Gustav Klein aus Wiirttemberg ,, lag in Custers Gruppe in der Niihe van
Teeman am Fu/3 der Erhebung. Sein Schadel war mit einem groj3en, jlachen
Steinbrocken eingeschlagen warden. " Klein hinterlieB eine Frau und vier
Kinder, Anton, Catherine, Mathias und Franziska. 137
Henry Voss aus Hannover warder Cheftrompeter von Custers Stab. Er gehorte zu keiner besonderen Kompanie. Seine Leiche wurde in der Nahe von
Custer gefunden. Voss war offensichtlich zuerst aufs Gesicht gefallen. Sein
Leichnahm bedeckte den Kopf von Jos Broesbeck aus New York, der wahrscheinlich friiher in der Schlacht getotet worden war.
Der Leichnam von Corporal William Teeman aus ,,Diinemark, Deutsch/and"
wurde ebenfalls in der Gruppe unweit von Custer gefunden; aber seine Leiche war nicht verstiimmelt worden, und nur ein Teil seines Skalps war abgeschnitten worden. Teemans Uniformjacke war iiber sein Gesicht geworfen
worden, wahrscheinlich als Zeichen, ihn unangetastet zu !assen. Als die Soldaten ihn begruben, fanden sie ein Stuck Papier in seiner Tasche, auf dem
135 Hardorff, Rosters, p. 29. This information is under Henry Voss, but Hardortfstates
that the witnesses probably meant Dose not Voss. See also Carroll, p. 77.
136 James Brust, "Photo Essay of historical Views of the Little Bighorn Battlefield," in
Hardorff, Casualties II, pp. [ 196-7] .
137 Hardorff, Rosters, pp. 130-1.
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sein Name geschrieben war. Offenbar wollte Teeman sicherstellen, daB sein
Grab ordentlich gekennzeichnet werden wurde, nachdem er im Kampf gefallen war, und er hatte seinen Namen auf einem Zettel notiert, damit er
identifiziert werden konnte.
Wahrscheinlich hatte der indianische Krieger Rain-in-the-Face Teemans
Korper gefunden und geschi.itzt. Rain-in-the-Face war an der Vernichtung
der Soldaten auf dem Custer-Hugel beteiligt, under konnte Teeman erkannt
haben. Teeman war 1874 wahrend seiner Stationierung in Fort Abraham
Lincoln in freundlichen Kontakt mit den Indianern gekommen. Er hatte Rainin-the-Face Tabak und SuBigkeiten gegeben. Es ist sogar moglich, daB der
Deutsche Rain-in-the-Face half, aus dem Arrestblock zu fluchten. Bei dieser
Gelegenheit hatte Teeman dem Krieger die Hand geschuttelt, als er freigekommen war. Einige der Soldaten erinnerten sich, daB Rain-in-the-Face inhaftiert war, wahrend Teeman ebenfalls wegen Trunkenheit im Dienst in
Haft saB. Als beide zusammen im Gefiingnis saBen, teilte der Deutsche sein
Essen mit dem Krieger und anderen indianischen Gefangenen. Die Tatsache, dass Rain-in-the-Face Teemans Leiche vor der Versllimmelung bewahrte, war eindeutig ein Freundschaftsdienst. 138
Vor einiger Zeit erhob sich abermals eine Kontroverse uber das Schicksal des
Deutschen August Finckle, die auf einem angeblichen Betrug basierte. 1921,
funfundvierzig Jahre nach der Schlacht, tauchte ein Mann auf, der sich selbst
Frank Finkle nannte und behauptete, er habe in Custers Kolonne in der
Schlacht am Little Big Horn gekampft. Er erzahlte, er sei verwundet worden
und dadurch dem Schicksal der anderen Manner, die mit Custer geritten
waren, entgangen. Diese Behauptung wurde in einem neueren Buch wiederholt, aber die Argumente sind nicht ausreichend belegt. 139 Frank Finkle erklarte, er sei unter dem Namen ,,Frank Hall" in die Armee eingetreten, aber
nachdem dieser Name nirgends in den Listen der 7. Kavallerie gefunden
werden konnte, anderte Finkle seine Geschichte und erklarte, er sei als ,,August Finckle" gelistet gewesen. Offenbar wuBte er nicht, daB August Finckles
Leichnam von mindestens zwei verschiedenen Zeugen identifiziert worden
war.
Frank Finkles Geschichte von seiner Flucht und seinem Uberleben klingt
etwas phantastisch. Seine Grunde, weshalb er so lange daruber geschwiegen
hatte, waren nicht uberzeugend, und die Handschriftenproben beide Perso-

138 Williams, p. 292 and Hardorff, Rosters, pp. 128-9.
139 John Koster, Custer Survivor: The End of the Myth, the Beginning of the Legend
(np: History Publishing, 2010).
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nen sind vollig unterschiedlich. Er hatte auch nie versucht, ganz einfach
Kontakt mit echten Veteranen der 7. Kavallerie (von den Reno-Kompanien)
aufzunehmen, die ihn leicht hatten identifizieren konnen. Zu dieser Zeit war
der deutsche Soldat Charles Windolph noch am Leben, und er beklagte den
Verlust von August Finckle, den er immer als ,, meinen deutschen Freund'
bezeichnete. 14°Fraglos ware Windolph auBer sich vor Freude gewesen, den
echten August Finckle emeut zu treffen, aber Frank Finkle versuchte nie, mit
Windolph in Verbindung zu treten. Die einzigen Ahnlichkeiten, die Frank
Finkle und August Finckle miteinander hatten, waren, daB beide groBe Manner mit blauen Augen waren. Behauptungen, wie Frank Finkle sie aufstellte,
waren eine Entehrung von tapferen Mannem wie August Finckle, die tatsachlich in Custers Kommando kampften und starben.

Das Monument iiber dem Massengrab auf dem Last Stand Hill am Little Big Hom. Hier
wurden alle Leichen, die auf dem Schlachtfeld geborgen wurden, bestattet. (Foto: D.
Kuegler)
140 Windolph, p. 112.
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Die Crow-Scouts setzten sich einen
Tag vor der Schlacht ab - offenbar war
ihnen klar, wie dieser Kampf ausgehen wi.irde. Am Tag nach der Schlacht
kehrten sie zuriick. Ganz rechts: Curly,
der zu einiger Prominenz gelangen
sollte, obwohl er im Zusammenhang
mit dem Kampftatsiichlich keine Rolle spielte.

An dieser Stelle wurde G. A. Custers
Leichnam gefunden. Das Holzkreuz
wurde spater <lurch einen Granitstein
ersetzt.
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Eine von vennutlich iiber
1.000 bildlichen Darstellungen von ,,Custer's
Last Stand". Die Phantasie der Maler beherrschte die Bilder.

Gustave Korn in Paradeuni form
mit
,,Comanche" . Obwohl
das Pferd einen Sattel
triigt, wurde es nie wieder

72

Oben: Gustave Korn zusammen mit Comanche, dem Pferd Captain Keoghs, dem einzigen ilberlebenden Lebewesen der Schlacht.

Ko·RN'5
ESCAPE

Links: Der vermutliche
Fluchtweg Gustave
Korns, der dem Hauptkampf am Little Big
Hom entging und sich
zu Renos Bataillon
rette te . (Ka rte: vo n
Cassandra Nielsen.
Author's Archive)
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Die Deutschen und Schweizer wahrend
der Belagerung auf dem Reno-Hugel
Zur selben Zeit, wahrend Custers Kolonne ausgeloscht wurde, stellten die
Soldaten auf dem Reno-Hugel fest, daJ3 die Indianer, mit denen sie konfrontiert waren, sich zuruckzogen. Hatten die Krieger Renos Manner, die nach
dem gescheiterten Angriff auf das Dorf vollig ungeordnet gefluchtet waren,
verfolgt, batten sie auch diese Soldaten ausloschen konnen. Zurn Gluck fiir
Renos Kavalleristen, lie13en die Indianer sie fiir eine Weile in Rube, aber sie
befanden sich noch immer in einer prekaren Situation. Major Reno raumte
spater ein, dal3 seine Verluste wahrend des Kampfes im Tai schwer gewesen
waren: ,. !ch schaffte es, die Anhohe zu erreichen, wobei 3 Offiziere und 29
Soldaten getotet und 7 Manner verwundet warden waren. " 141 Zudem waren
etwa 20 Manner von Renos Kommando getrennt worden. Viele von diesen
erreichten Renos Stellung erst nach Stunden. Reno hatte nahezu die Halfte
seiner Manner verloren, und jene, die es schafften, die Anhohe zu erreichen,
waren verwirrt, demoralisiert und in Panik. Das Kommando benotigte dringend Verstarkung, um sich auf einen neuen Angriff der Indianer vorzubereiten.
Captain Benteen folgte Custers Befehlen vom Morgen des Tages und fiihrte
seine Manner links von Renos und Custers Kolonnen. Nachdem er uber einige Hugel geritten war, erinnerte der Captain sich, dal3 ihm befohlen worden
war, sich vom Schlachtfeld fem zu halten. Er fiihrte seine Manner daher
zuruck auf den Weg, den Custer und Reno genommen batten. Benteens Pferde batten an diesem heil3en Sommertag kein Wasser, und er gestattete seinen
Mannem, ihre Tiere aus einem sumpfigen Rinnsal saufen zu !assen. Captain
Thomas Weir drangte darauf, schneller vorzustoJ3en, und er fiihrte Kompanie D ein Stuck vor Benteens Kommando her. Noch immer befand sich der
Tross hinter Benteens Mannem; die Maultiere, die die Vorrate trugen, ruckten langsam vor. Bald traf der ltaliener John Martin mit einer Botschaft von
Custer ein, in der forderte, die Kolonne moge schnellstens folgen und Munition bringen. Benteens Eindruck war, dal3 die Botschaft ziemlich verwirrend
war, under hatte keine Ahnung, wie er ,,schnell fa/gen" sollte, wahrend er
gleichzeitig auf den Tross zu warten hatte. Daruberhinaus berichtete Martin,
dal3 die Indianer panisch reagiert hatten und sich auf der Flucht befanden.
Benteen gelangte daher zu dem Schlul3, dal3 es nicht klug ware, auf den
Tross zu warten, und er befahl seiner Kolonne, in ,, Trott" uberzugehen. Die
141 Reno, Reno Court ofInquiry, p. 278.
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Kolonne riickte jetzt schnell vor, bis der Captain ,. 12 oder 14 bewajfnete,
unberittene Manner im flachen Flussbett entdeckte, die sich rasch entfernten. Ihnen auf den Fersen ritten 800 oder 900 Krieger." Der Feind dachte
offensichtlich nicht daran, sich zuriickzuziehen. 142
Zur selben Zeit sahen die Trooper auf dem Reno-Hugel, daB Manner auf sie
zuritten. Zunachst glaubten sie, es handle sich um Custers Kommando. Schnell
erkannten sie aber, daB es Captain Benteen und die Kompanien D, H und K
waren. Kurz danach traf auch der TroB, unterstiltzt von Kompanie B, ein.
Zusammengenommen zahlte die Truppe jetzt uber 300 Mann, was bedeutete,
daB diese Streitmacht groB genug war, sich gegen eine groBe Anzahl von
Kriegern zu wehren, die vermutlich bald angreifen wilrde.
Ats Captain Benteen mit Major Reno zusammentraf, war seine erste Frage:
,, Wo ist Custer?" Er zeigte Reno Custers hingekritzelte Nachricht ,,Kommen
Sie schnell ". Aber der Major erklarte, daB er keine Ahnung habe, wo sich der
Kommandeur befinde. Reno wuBte lediglich, in welche Richtung Custer
marschiert war. Benteen konnte Custer nicht helfen, da er nicht wuBte, wohin er zu gehen hatte.
Auch Reno hielt es fiir <las Beste, daB Benteen bei ihm blieb und mithalf, die
Stellung auf dem Hugel zu verteidigen, falls die Indianer zuriickkehren wilrden. Captain Thomas Weir allerdings ergriff die Initiative und zog mit seiner
Kompanie D ab um zu versuchen, Custers Kommando zu finden. Dabei folgte er den Direktiven, die Custer selbst gegeben hatte, als er zuletzt gesehen
worden war. Als Benteen sah, daB Weir den Vormarsch fortsetzte, ohne auf
ihn zu warten, folgte er mit dem Rest seines Kommandos. Allerdings kehrten Weirs Manner sehr rasch zuriick - ,,gefolgt van Harden von Indianern,
die sie jagten. "
Weir war bis auf den hochsten Punkt einer Erhebung geritten - der heute als
Weir Point bekannt ist - und hatte von hier aus Menschengewimmel und
dichte Staubwolken auf einer Anhohe in etwa drei Meilen Entfernung beobachtet. Wahrscheinlich hatte er die Angriffe auf den Last Stand Hill gesehen.
Gleichzeitig wurde sein Trupp von vielen Kriegern angegriffen, under musste
sich zuriickziehen. 143
Als Lieutenant Winfield Edgerly zu seinem Pferd eilte, um es zu besteigen
und zu fluchten, wurde <las Tier unruhig. Der Offizier hatte Schwierigkeiten,
sich auf <las verangstigte Tier zu schwingen. Er warf daraufhin sein Gewehr
Charles Sanders aus Altenburg zu, weil Edgerly nicht imstande war, die Waffe
zu benutzen, wahrend er sich auf dem Rucken des scheuenden Pferdes hielt.
142 Benteen in Graham, p. 180.
143 Ibid., p. 181.
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Die Reaktion des Deutschen erstaunte den Leutnant: ,,/ch bemerkte ein breites Grinsen auf seinem Gesicht, obwohl er sich inmitten eines Kugelhagels
befand."
Edgerly war zu sehr damit beschiiftigt, zu uberleben, als Sanders zu fragen,
was er so amusant fond. Er tat es am niichsten Tag, und der Deutsche antwortete: ,,lch musste lachen a/s ich sah, wie schlecht die Indianer schossen. Sie
feuerten vie/ zu niedrig, und ihre Kugeln liej3en den Staub aufspritzen wie
Regentropfen. "
Der Leutnant war von dieser Antwort uberrascht, und er erwiderte in offensichtlicher Bewunderung: ,,Jch habe niemals einen kaltbli1tigeren Mann unter Feuer gesehen als Sounders (sic)." Edgerly war so sehr von Sanders
Verhalten in der Schlacht beeindruckt, daf3 er den Deutschen fiir die ,,Medal
of Honor" des Kongresses vorschlug. Leider wurde diesem Antrag nicht stattgegeben. 144
Wahrend des Ruckzugs wurde der rothaarige Schweizer aus Luzem, Vincent
Charley, <lurch das Becken in die Hufte geschossen. Er sllirzte vom Pferd.
Als er am Boden aufkam, schlug er sich den Kopf auf, und er blutete stark.
Obwohl er schwer verwundet war, versuchte er, ,,sich so gut es ging in Sicherheit zu bringen, halb kriechend auf Knien und mit einer Hand. " 145
Charley ,,schrie taut", daf3 er verwundet war und Hilfe benotigte, und er
,, beschwor" die anderen Kavalleristen, ihn zu retten. Lieutenant Edgerly
und Sergeant T. W. Harris befanden sich unweit von ihm, aber sie glaubtenn,
daB sie sich in zu grof3er Gefahr befanden, als daB sie dem gesllirzten Mann
helfen konnten. Edgerly rief dem Schweizer zu, ,.sich in einer Bodenfalte zu
ducken und sich somit far den Moment auj3er Gefahr zu bringen. " Danach
uberlief3en Edgerly und Harris den gesllirzten Mann seinem Schicksal. Nachdem sie sich ein Stuck entfemt batten, schauten die Manner zuruck ,, und
sahen wie die Indianer Charley er/edigten. " 146 Edgerlyschrieb: ,, Vincent
Charley wurde getotet, und sein Karper hatte, als wir ihn spiiter fanden,
einen Stock seine Kehle hinunter gestofien. " 147
Lieutenant Edgerly hatte ein schlechtes Gewissen, daB er Charley verlassen
hatte, und er versuchte spater, diese Schande auf Captain Weir zu schieben.

144 Carroll, pp. 219-20 and Williams, pp. 265-6, 282.
145 Sergeant Thomas W. Harrison as cited in Richard G. Hardorff, The Custer Battle
Casualties: Burials, Exhumations and Reinternments (El Segundo: Upton, 1989), p.
160.
146 Harris as cited in Bruce R. Liddie and Paul Harbaugh, eds. Camp on Custer:
Transcribing the Custer Myth, (Spokane: Clark, 1995), 97-8 .
I 47 Edgerly in Hammer, 56-7.
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Der Leutnant erklarte, er babe versucht, Verstarkung zu holen und dann zu
dem Schweizer zuriickzukehren, aber Weir babe sich geweigert, diesen Plan
zuzulassen. Der Captain erklarte, er babe Befehle gehabt, zurtickzuweichen.
Jeder Versuch, den Schweizer zu retten, wurde als unnotiges Risiko angesehen. Tatsachlich war vermutlich jede Bemtihung, den Schweizer zu retten,
zum Scheitem verurteilt, weil Charley wahrscheinlich bereits tot war. 148
Nach der Schlacht wurde Charley dort begraben, wo er gefallen war, und der
heutige Markstein an diesem Platz nennt ihn irrtiimlicherweise ,, Vincent
Charles". Im Jahr 1903 wurde sein Leichnam exhumiert. Experten untersuchten ihn bis 1992. Der Tote konnte aufgrund der Fundstelle leicht identifiziert werden. Hinzu kam die Gewehrkugel in seinem Becken, und ein Hinweis auf seine Identitat war auch seine GroBe. Charleys Dienstakte gibt an,
daB er 178,4 cm groB war. 149 Das entsprach dem MaB der Knochen. Ferner
konnte festgestellt werden, daB die Oberreste von einem Mann zwischen 25
und 30 Jahren stammten - der Schweizer war etwa 27 Jahre alt, als er getotet
wurde. Charleys Leichnam vermittelt Einblicke in die Entwicklung von
Wunden und in die Grundlagen seiner Gesundheit, als er starb. 150
Die Schusswunde im rechten Hiiftknochen hinterlieB ein Loch von 13 x 19
mm. Die Grol3e des Einschlags entsprach einem Loch, das von einer Kugel
im Kaliber .50 gerissen wurde, die leicht schrag eingedrungen war. 151 Das
Projektil drang von rechts hinten ein, und der Winkel des Schusses legt nahe,
daB die Kugel wahrscheinlich durch den Magen ging und sicherlich die Darme perforierte; es verblieben Bakterien und Schmutz im Wundkanal. Dies
hinterlieB eine Infektion im Leib, die letztlich zu qualvollem Sterben innerhalb weniger Tage gefiihrt hatte.152 Wunde hatte ihn dernnach auch getotet,
wenn er rechtzeitig geborgen und behandelt worden ware. Eine Schnittwunde wurde auf dem Darmbein gefunden, sehr wahrscheinlich das Resultat einer Verstiimmelung des Leichnams. Zwei von Charleys Zahnen in der rechten Halfte seines Mundes waren gebrochen, was vermutlich passiert war, als

148 Edgerly, "Testimony," in the Reno Court ofInquiry, 162-3.
149 Scott, Willey, and Connor, pp. 197-202.
150 Douglas Scott and P. Willey "Little Bighorn: Human Remains from the Custer National
Cemetery," in David A. Poirier and Nicholas F. Bellantoni, eds., In Remembrance:
Archaeology and Death, (Westport, Conn.: Bergin, 1997), pp. 166-8.
151 For a discussion of.50 caliber weapons used by the Indians, see Douglas D. Scott et
al. Archaeological Perspectives on the Battle of the Little Bighorn (Norman: U of
Oklahoma, 1989), pp. 158-9 and 176-81.
152 Douglas D. Scott and P. Willey, "Custer's Men took Names to their Graves: Experts
match Skeletons with Identities," Greasy Grass 12 (1996): 21-2.
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ihm der Stock in die Kehle gerammt worden war. 153
Charleys Leichnam belegte femer, daf3 er ein grof3er, robuster Mann war, der
allerdings ein Leben mit grof3en korperlichen Anstrengungen gefiihrt hatte.
Seine Oberschenkelknochen trugen Spuren, die bewiesen, daB er viel Zeit
auf dem Pferderiicken verbracht hatte. Auch Krankheiten und Verletzungen
hatten Spuren hinterlassen. Er hatte offenbar einen Armbruch, der geheilt
war, und ein Knochen in seinem FuB wies ebenfalls eine Bruchstelle auf.
Charley litt unter Riickgratproblemen; dazu gehorte auch ein Zusammenbruch von Wirbeln, und er hatte sowohl beschadigte Wirbelscheiben in seinem Riickgrat als auch in seinem Nacken unterhalb des Schadels.
Seine Zahne waren in sehr schlechtem Zustand. Viele waren ausgefallen oder
gezogen worden. In seinem Oberkiefer waren nur noch 7 Zahne erhalten,
davon nur ein Backenzahn.154
Charleys Musterrolle fur Mai-Juni 1876 zeigte, daB er der Armee 1.14 Dollar fur Tabak-Rationen schuldete; allerdings zeigten seine Zahne keine Tabakspuren; sie trugen weder Belege vom Rauchen oder Tabakkauen. Sie waren
auch nicht von der Benutzung einer Pfeife gezeichnet. Der Schweizer hatte
den Tabak wahrscheinlich gekauft, um ihn seinen Kameraden zu schenken
oder zu verkaufen, die ihn benotigten. 155
Als Captain Weirs Manner zum Reno Hill zuriickfielen, versuchte Kompanie K unter Lieutenant Edward S. Godfrey die Indianer auf Distanz zu halten. Zu diesem Zeitpunkt batten sich mehrere Kompanien miteinander vermischt und Manner aus Kompanie M, darunter der Schweizer Frank Braun,
kampften neben Godfreys Mannem. Der Lieutenant hatte seine Manner in
jeweils 5 Yards Abstand voneinander aufgestellt und sie angewiesen, sich
langsam zuriickzuziehen; aber die Soldaten verloren bald die N erven. Godfrey
schrieb: ., Die Kugeln schleuderten um uns herum Dreck hoch, aber das ., PingPing" der Kugeln uber unseren Kopfen schien einen weitaus schrecklicheren Eindruck zu hinter/assen als die dumpfen Auftchliige der Kugeln, mit
denen der Boden aufgewuhlt wurde. " Als der Lieutenant einige Krieger entdeckte, .,die in al/er Hast" einen Hugel hinaufstiirmten, der .,Renos Kommando bedrohen konnte", schickte er ein Detachment von 10 Mannem aus,
um die Erhebung zu verteidigen. 156
Dieses Kommando wurde von Sergeant John Ryan gefiihrt, und Braun war
einer der Manner auf dieser gefahrlichen Mission. Lieutenant Godfrey er153 Scott, Willey, and Connor, pp. 197-202 and Scott and Willey, "Custer's Men," p. 22.
154 Scott, Willey, and Connor, 197-202.
15 5 Scott and Willey, 21-3.
156GodfreyinGraham,p.143
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hielt jedoch sehr bald Befehle von Major Reno, sich so schnell wie moglich
zuriickzuziehen. Er befahl darauthin Ryan und seine Manner zurilck, und
auch der Schweizer sttirmte mit den anderen davon.
Die Kavalleristen taten ihr Bestes, die Kuppe des Htigels zu befestigen. Die
Manner sprangen von den Pferden und formierten eine Plankler-Linie unterhalb der Kuppe. Sie benutzten die Kisten vom Tross als Schutz, und sie hoben Schutzlocher mit alien Werkzeugen aus, die ihnen zur Verfiigung standen, auch mit den Feldflaschen, Tassen und Loffeln. Die Pferde wurden in
der Mitte des Verteidigungsrings platziert, wo sie leichter zu schtitzen waren, und eine Art Hospital wurde innerhalb der Linien eingerichtet, so daB
die Verwundeten versorgt werden konnten.
Major Reno trank wahrend der gesamten Schlacht. Er war standig betrunken
und hatte schon ziemlich fiiih wahrend des Kampfes die Nerven verloren. Er
bllieb betrunken wahrend der Belagerung, und die Manner hatten kein Vertrauen in seine Ftihrerschaft. Wenn er Befehle gab, ktimmerte sich niemand
darum. Captain Benteen, der zweite im Kommando, hatte tatsachlich die
Kontrolle tiber die Truppe und organisierte die Verteidigung.
Die zweitagige Belagerung des Reno-Htigels begann am Nachmittag des 25.
Juni. Der Kampf setzte sich in der Nacht fort und dauerte auch noch den
folgenden Tag tiber an. Am Anfang der Belagerung preparierten die Manner
ihre Stellungen so gut es irgend ging. Wie der Deutsche Charles Windolph
berichtete, hatten es die Soldaten ,, eilig, unzureichende Barrikaden aufzutiirmen. Wir benutzten Packsiittel, Kisten van Armeezwieback und Speck,
und al/es mogliche andere, das uns in die Hande fie!. " Trotz dieser Bemiihungen, war Windolph nicht sonderlich beeindruckt von dem Resultat: ,,Insgesamt gesehen war es kein echter Schutz, aber manfiihlte sich etwas sicherer. "157
Die Krieger, die gegen Custer gekampft hatten, wandten sich bald wieder
Renos Kommando zu, und sie hielten ein lebhaftes Feuer gegen die Soldaten
aufrecht.
Die Indianer schlossen den Reno-Hiigel sehr rasch ein, und ,,sehr bald wurde van dieser Linie aus standig aus kurzer Distanz und sehr heflig geschossen. So ging es bis Einbruch der Dunkelheit. " 158 Windolph beschrieb den
Kampf. Die Manner aus Windolphs Kompanie waren im Abstand von etwa 6
m voneinander in Stellung gegangen. Sie lagen auf dem Bauch, um kleinere
Ziele zu bilden, und in dieser Lage konnten sie ihre Gewehre beim Feuem
157 Windolph, p. IO I.
158 Sandy Barnard, Ten Years with Custer: a 7th Cavalryman sMemoirs (Fort Collins:
Citizen, 200 I), p. 298. Barnard edited the account by John Ryan.
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sicherer halten. ,,Es gab keinen allgemeinen Angriff, aber kleine Gruppen
van Jndianern krochen so dicht es ging an uns heran, und van ihren Deckungen hinter Buschen oder kleinen Erhebungen eroffneten sie das Feuer." Die
Krieger verhielten sich sehr geschickt, wie Windolph erklarte. ,, Sie benutzten a/le Arten van Tricks, um unser Feuer auf sich zu ziehen. " Einige von
ihnen riskierten den eigenen Tod. ,, Manchmal sprang eine nackte Rothaut
plotzlich auf die FujJe, und als man eine Kugel auf ihn abfeuerte, warf er
sich wieder zu Boden." Bei anderer Gelegenheit ,,zeigten sie eine Decke
oder einen Kopfachmuck, und wir schossen darauf, bis wir feststellten, daft
wir in die Luft feuerten. " Der Deutsche bemerkte ebenfalls, dal3 die Krieger
sich exponierten, um Mut zu beweisen und ,, Coup an den Soldaten zu ziih/en ", in dem sie mit einem Stock beriihrt wurden. Einer der Krieger war zu
waghalsig: ,,Ein Jndianer stilrmte dicht an unsere Linien heran, um einen
unserer Gefallenen mit einem Coup Stick zu beruhren. Wir fol/ten ihn mit
Blei auf, bevor er wieder entkommen konnte. " 159
Braun aus Bern geriet unter Feuer; er wurde zweimal getroffen, einmal im
Gesicht und ein zweitesmal in den Oberschenkel. 160 Wahrscheinlich wurde
der Schweizer getroffen, als er sich in knieender oder gebuckter Haltung
befand. Die Kugel schlug unweit des Knies in sein Bein und drang bis in den
Oberschenkelknochen ein, wo sie steckenblieb. Der lange Schusskanal der
Kugel lal3t vermuten, dal3 der Treffer aus kurzer Entfemung erzielt wurde.
Die Wunde war schwer und sehr schmerzhaft, und er verlor wahrscheinlich
eine Menge Blut. 161
Die Deutschen und Schweizer behaupteten ihre Stellungen auf dem Hugel,
und sie waren haufig das Ziel der Gegner. Joseph Kretchmer aus Schlesien
wurde leicht am Hals verwundet, und Henry Petring erlitt ebenfalls leichte
Yerletzungen am Auge und an der rechten Hufte. Petring glaubte, dal3 diese
Wunden unbedeutend waren, und er meldete sich nicht bei einem Arzt oder
Offizier.
Die Berichte uber John Meier sind nicht eindeutig. Einige weisen daraufhin,
dal3 er eine Schusswunde am Genick erhielt, wahrend Dr. Porter, der die
Yerletzung behandelte, berichtete, dal3 er ebenfalls in den Rucken getroffen
worden war. Diese drei Deutschen - Kretchmer, Petring und Meier-, batten
grol3es Gluck, dal3 sie nicht schwerer verwundet worden waren. Ihrem Landsmann Julius Helmer erging es schlechter. 162
I 59 Windolph, p. IO I.
160 Hardorff, Rosters, p. 199 and Carroll, pp. 37-8.
161 Scott, Willey, and Connor, p. 119.
l62Hardorff,Rosters, pp. 107,141 , 201.
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Der Trompeter Julius Helmer aus Hannover starb an diesem Abend unter
extremen Qualen. Er .. wurde durch die Diirme geschossen und starb unter
groj3en Leiden." Seine Schmerzen waren so furchtbar, daB er ,. seine Kameraden anbettelte, ihn zu tiiten, um ihn van seinem Elend zu erlosen. " Seine
Freunde weigerten sich, ihn zu erschieBen, aber sie konnten nichts filr ihn
tun, also starb der Deutsche langsam und qualvoll. 163

*
Captain Benteen erhielt die wohlverdiente Anerkennung filr sein ilberlegtes
Verhalten wahrend der Belagerung auf dem Reno-Hilgel. Ein bedeutender
Historiker der Schlacht schrieb: ,, Alles in al/em verhielt Benteen sich groj3artig. Die feindlichen Kugeln umschwirrten ihn, und er lief ungeachtet das
Kugelhagels an den Linien entlang, ermutigte die Manner und unterstutzte
sie dabei, auf entfernte Ziele zu feuern . " Seine Besonnenheit und sein Mut
inspirierten alle, die ihn sahen. Er sagte den Mannern, daB sie sich in einer
sehr ernsten Lage befiinden und daB sie gut kampfen milssten, um zu ilberleben. 164
Charles Windolph schrieb: .,Die Sonne ging an diesem Abend wie eine Kugel aus Feuer unter. "Als die Dunkelheit sich Uber das Feld senkte, lieB auch
das Gewehrfeuer der Indianer nach. lrgendwann schwiegen zur groBen Erleichterung der Soldaten die Waffen. ,, Es gab keinen Mand, und niemand
begruj3te die tiefe Dunkelheit mehr als wir. " Die Manner blieben jedoch angespannt. ,, So willkommen uns auch die Fins tern is war, sie brachte uns auch
zermurbende Gefiihle van Angst und Unsicherheit, was der niichste Morgen
bringen wurde. " 165
Die Qualen des Tages waren vorbei, aber in der Nacht wurden die Soldaten
mit anderen Problemen konfrontiert.
Die Dunkelheit gab den Soldaten die Moglichkeit, ihre Situation zu ilberdenken und die Verteidigung besser zu organisieren. Soldat John Sivertsen
aus Norwegen ging zu Sergeant Herny Fehler (aus Hannover) um zu fragen,
was nun geschehen sollte. Sivertsen fragte: ., Was sol/en wir jetzt tun? Bleiben wir die ganze Nacht hier, oder sol/en wir versuchen, wegzukommen?"
Zufallig stand Major Reno in der Nahe. Der Major war den ganzen Tag betrunken gewesen, und er hatte wahrend der Belagerung sicher in einem
Schiltzenloch gelegen. Nach Einbruch der Dunkelheit bewegte er sich auf

163 Luther Hare in Hammer, p. 67.
164 Donovan, p. 289 and William Morris in Cyrus Townsend Brady, Indian Fights and
Fighters (New York: Doubleday, 1904), p. 404.
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dem Hligel, wie andere auch. Reno antwortete auf die Frage des Soldaten:
,, !ch mochte wissen, wie zur Holle wie hier wegkommen sol/en. "
Sivertsen sagte, noch immer an Fehler gewandt: ,. Wenn wir hier bleiben,
sollten wir irgendeine Art von Barrikade errichten, sonst sind die !ndianer
morgen fruh sofort hier oben. " Daraufhin sagte Reno zu dem deutschen Sergeant: ,,Ja, Sergeant, das ist eine gute !dee. Setzen Sie so.fort alle verfugbaren Manner fur diese Arbeit ein." Fehler ging umgehend daran, die Manner
zur Arbeit anzutreiben, obwohl die Soldaten sehr erschopft waren. 166
Wie angetrunken und unbeherrscht Major Reno war, zeigte sich in einer
Begegnung mit den zivilen Packem Benjamin Franklin Churchill und John
Frett (aus Preuf3en) vom Tross. Als der Deutsche sah, daf3 sich der Major
naherte, salutierte er und sagte: ,, Gu ten Abend. " Reno fragte: ,, Sind die Mulis
fest (tight)?" Offenbar war Reno so betrunken, daf3 er lallte und seine Frage
klang wie ,,angebunden (tied)". Frett fragte zurlick: ,, Was meinen Sie mit
fest?" Reno verlor sofort die Beherrschng und brlillte: ,,Fest! Gott verfluche
dich!" Mit diesen Worten ,,schlug er mir ins Gesicht, richtete seinen Karabiner auf mich und schrie: ,, !ch werde dich abknallen ! " Reno war schwer
alkoholisiert. Er ,, hielt eine Flasche Whiskey in der Hand, und als er mich
schlug, spritzte der Whiskey uber mich, under taumelte. " Frett schrieb weiter: ,,Ein Freund namens Churchill reagierte schnell. ·· Er rettete Reno und
Frett vor einer gewalttatigen Auseinandersetzung; denn er zerrte den Deutschen von dem Offizier weg. 167
Die Manner, die sich wachhalten konnten, blieben in Bewegung und sicherten ihre Stellungen ab, aber sie verfiigten nur Uber wenige Schaufeln und
andere Werkzeuge, um Schutzenlocher auszuheben und Verschanzungen
aufzuwerfen. Die meisten Trooper benutzten, was immer ihnen in die Hande
fie!. Wie Charles Windolph berichtete, ,,gruben wir_flache Locher mil unserem Feldbesteck, unseren Stahlmessern und Gabeln oder mit den bloj3en
Handen. " Entscheidend war, daf3 ,, die Manner nicht gezwungen waren, den
Anbruch des Tages ohne ein Mindestma/3 an Schutz" zu erleben. Aber der
Boden war hart, und es gelang den Soldaten nicht, ihre Stellungen wirklich
zu sichem. Ihre Verteidigungsmaf3nahmen ,, waren lacherlich und unzureichend, aber sie hatten wenigstens etwas geschajft. " 168
Die Soldaten waren von den langen Marschen und dem Tag der Schlacht
derartig erschopft, daf3 nicht einmal die Furcht vor einem Wiederaufflammen
des Kampfes viele von ihnen davpn abhalten konnte, einzuschlafen. Captain
166 John Sivertsen in Hammer, p. 142.
167 Churchill and Frett in Reno Court ofinquiry pp. 172 and 186-7.
168 Windolph, p. 103.
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Benteen und Lieutenant Frank Bison - die Fuhrer von Kompanie H - ,, wanderten die ganze Nacht vom 25. zum 26. Juni herum, um die Posten wachzuhalten. Aber es gelang uns nicht." Die Offiziere "traten sogar" nach den
Mannem, aber letztlich waren es Benteen und Gibson, die die ganze Nacht
uber Wache hielten. 169
Als der Morgen des 26. Juni graute, berichtete Windolph: ,, Zwei Schusse
krachten van der Anhohe hinter uns, und bald wurden wir wieder van allen
Seiten unter Feuer genommen. " 170
Das indianische Feuer wurde als .. unglaublich heftig" beschrieben. Offiziere, die im Amerikanischen Burgerkrieg gedient hatten, berichteten, .. sie hatten in ihrer gesamten Dienstzeit niemals etwas Vergleichbares erlebt. " 171 Zu
dieser Zeit war auch Benteen, der angab, .. drei Niichte nicht geschlafen zu
haben ", vor Erschopfung zusammengebrochen. In der Dammerung nickte
er ein, ,, aber einige wachsame Rothiiute hatten beinahe meine exakte Lage
herausgefunden, und sie trafen mich in den Absatz meines hochragenden
Stiefels. Eine andere Kugel schleuderte den Staub unter meiner Achselhohle
auf"
Diese Schusse vermochten den milden Offizier jedoch nicht mehr zu angstigen. ,,Jchfuhlte mich nicht im geringsten van solchen Kleinigkeiten gestort,
und ich denke, daj3 ich dennoch fur einen kurzen Moment einschlief" Er
wurde erst <lurch einen Sergeant aus dem Schlaf gerissen, der ihm sagte, die
Soldaten benotigten Fuhrung. Der Captain erhob sich und kehrte in den Kampf
zuruck. 172
Wieder inspirierte Benteen seine Manner <lurch eigenen Mut und tiberlegte
Fuhrerschaft. Er blieb den ganzen Tag auf den Beinen und schien vollig
unbeeindruckt von den Kugeln, die rechts und links von ihm einschlugen.
Windolph sorgte sich sehr um die Sicherheit des Captains. Der Deutsche
ermahnte ihn: .. Gehen Sie in Deckung, Sir, oder Sie werden getotet. "Benteen
antwortete ruhig: .. Sorgen Sie sich nicht um mich. Mit mir ist al/es in Ordnung.
Windolph berichtete weiter, daB ,,Benteen sich var der Schlachtlinie unter
heftigem Feuer der Indianer bewegte, als befiinde er sich auf einem Spaziergang auf einer Promenade. " 173 Ein anderer Deutscher, William Heyn, be169 Benteen in Graham, p. 182.
170 Windolph, p. 103.
171 Edgerly in John Carroll, ed., The Gibson and Edgerly Narratives (Bryan, Texas:
Carroll, 1977?), p. 12.
172 Benteen in Graham, p. 182.
173 Windolph, p. 105 and Windolph in Richard G. Hardorff, On the Little Bighorn With
Walter Camp (El Segundo: Upton, 2002), p. 78.
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merkte ebenfalls bewundemd iiber das Verhalten des Captains: ,,Benteen
war die ganze Zeit auf den Beinen und ermutigte die Manner, wiihrend die
Kugeln ihn umschwirrten. Er wurde als Held des Kamp/es angesehen."
Benteen berichtete spater, daB er leicht verletzt worden sei. ,,!ch zag mir
einen Kratzer am rechten Daumen zu. " Diese Verletzng beeintrachtigte den
tapferen Captain nicht im geringsten. 174
Trotz der Belastungen und Strapazen der Schlacht, dachte Benteen an die
Zeit danach. Er ging zu Sergeant Windolph und sagte: ,, Windolph, kommen
Sie, ich mochte mit Ihnen sprechen." Der Deutsche bemerkte: ,,!ch hatte
keine gro/Je Neigung, auftustehen und damit die Aufmerksamkeit der Gegner auf mich zu ziehen. " Aber er folgte dem Befehl, und Benteen fuhr fort:
,, Windolph, wenn wir hier lebend davonkommen sol/ten, schreiben Sie an
Ihre Leute in Deutsch/and und erziihlen Sie ihnen, gegen wie viele Indianr
wir heute gekiimpft haben. " Der Captain lachelte und ging weg. Es war keine Frage, daB Benteen die Deutschen in seiner Kompanie respektierte, und
er wuBte, wie er es ihnen gegeniiber zeigen konnte. ,,Lange danach schickte
er mir sein Fata far meine Verwandten in Deutsch/and. Er war ein grafter
Mann. " 175
Die Temperatur in den Hiigeln Montanas kann wahrend der Sommerzeit
erheblich differieren. Sie kann bis 35 Grad Celsius ansteigen und plotzlich
unter 13 Grad Celsius in der Nacht fallen. Charles Windolph berichtete, daB
es in der Nacht sehr kalt war, und ,,die a/ten blauen Armee-Miintel sehr
nutzlich" waren. Der Deutsche lag unweit eines Freundes, Julien Jones. Die
beiden Manner ,, hatten eine breite, fl ache Vertiefung ausgehoben und die
Erde var sich zu einer kleinen Schanze aufgetilrmt. " Sie befanden sich unter
Feuer von ,,Scharfschiltzen auf einer Anhohe sudlich van uns, die vielleicht
1. 000 Yards entfernt waren. " Die tatsachliche Distanz war vermutlich geringer, aber die indianischen Schiitzen feuerten in der Tat aus groBer Entfernung. Jones erwahnte, daB er beabsichtigte, seinen Mantel auszuziehen. Er
rollte sich auf die Seite, um seine Anne aus den Armeln zu ziehen, ohne sich
dem feindlichen Feuer auszusetzen. ,,Plotzlich horte ich ihn aufschreien. Er
war direkt durchs Herz geschossen warden. " 176
Der indianische Scharfschiitze, der Jones getotet hatte, versuchte, auch den
Deutschen zu treffen. ,,Das Blei schlug rechts und links neben mir ein."
Windolph blickte auf die Anhohe, under entdeckte einen Mann, der in Bauchlage feuerte. ,, Fur mich sah es so aus, als hiitte er seine weittragende Muske174 Heyn in Hardorff, Camp, p. 61.
175 Windolph, "Battle," pp. 68-9.
176Windolph,p.103-4.
84

te auf einem ausgebleichten Buffelschadel in Anschlag gebracht. "Der Deutsche wollte seinen Gegner treffen, aber der Krieger befand sich auBer Reichweite der 1873-Springfield. Kein SchuB ging weit genug, wiihrend der Indianer weiter versuchte, Windolph zu erschieBen.
Kurz nachdem Jones geti:itet worden war, ,,prallte eine Kugel vom harten
Untergrund ab und schlug in meine Kleidung. " Der Militararzt, der den
Leichnam von Jones untersucht hatte, fragte den Deutschen, ob er verwundet
sei. Der Sergeant versicherte ihm, daB er nicht getroffen worden war, aber
der Arzt befahl: ,,Schieben Sie Ihre Hand in ihr Hemd. "Windolph folgte der
Anweisung, und ,,als ich die Hand zuruckzog, war sie blutig." Die Kugel
hatte eine Fleischwunde verursacht; der Soldat war so angespannt, daB er
gar nicht gemerkt hatte, daB er getroffen worden war.
Der Arzt wollte die Wunde verbinden und den Deutschen mitnehmen, aber
Windolph weigerte sich und sagte, daB andere Manner die Versorgung und
Hilfe mehr beni:itigten als er. Er blieb im Kampf. Eine andere Quelle belegt,
daB Windolph eine weitere Fleischwunde im GesaB erhielt. Wenn es so war,
ki:innte es dem Deutschen peinlich gewesen sein. Jedenfalls erwahnte er diese Wunde an keiner Stelle in seinem Bericht uber die Schlacht. 177
Die Auseinandersetzung mit dem indianischen Scharfschutzen ging weiter,
und wenige Minuten spater ,,schlug eine Kugel van der Anhohe in den Hikkory-Kolben meines Gewehrs und zersplitterte ihn in zwei Teile. "Windolph
berichtete: ,,!ch hatte gerade gefeuert und war dabei, neu zu laden, als die
Kugel den Schaft meines Karabiners traf und ihn in meinen Handen zerschmetterte. " Der Soldat argerte sich tiber das Springfield-Gewehr,. weil ,, es
mir nicht gestattete, das Kompliment des Kriegers zurilckzugeben" und ihn
zu treffen. Der Wettkampf zwischen beiden Mannern, wer den anderen treffen konnte, ging fast den gesamten Tag uber weiter-Y 8
Andere Soldaten an der Feuerlinie hatten sich ebenfalls mit indianischen
Scharfschutzen auseinanderzusetzen, aber diese Trooper waren erfolgreicher.
Der deutsche Gustave Korn beschrieb, wie die Soldateil einen guten feindlichen Scharfschuttzen ausschalteten. Vermutlich war der Hugel, der heute als
,,Sharpsshooter Ridge" bezeichnet wird, gemeint, als Korn schrieb: ,,Die Indianer auf einem Tei/ des Schlachtfeldes hie/ten eine Stellung in etwa 1.000
Yards Entfernung besetzt, und einer der Krieger brachte uns erheblzch in
Bedrangnis. Er totete ein ha/bes Dutzend unserer Manner und zwo/f oder
fanfzehn Pferde."
Einige Soldaten versuchten , den Mann zutreffen, aber es gelang ihnen nicht,
177 Windolph, p. I 04 and Hardorff Rosters, pp.160-1 .
178 Windolph, p. 104 and Windolph, "Battle," pp. 69-70.
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weil ,, ihre Gewehre nicht so weittragend waren wie die Waffen der lndianer." SchlieB!ich ,, hockte sich einer der Kavallerieoffiziere mil einer Henry
Rifle hinter einige niedrige Biische ", nachdem der Rest der Manner sich
zuriickzog - wahrscheinlich nach einem Angriff zu Fu/3 auf die feindliche
Position. Offenbar war der Scharfschutze mit den anderen Kriegem beim
Angriff der Soldaten zuriickgewichen, und jetzt kehrte er auf seine Ausgangsposition zuriick. Damit geriet er in die Reichweite der Henry Rifle. ,,Der
lndianer exponierte sich ein wenig, und der Lieutenant erwischte ihn, und
van dieser Ste/lung aus gab es ab sofort kein Feuer mehr. " 179
Alie Deutschen an der Planklerlinie gerieten unter indianisches Feuer, und
mehrere von ihnen wurden getroffen. Jacob Deihle aus Wurttemberg erhielt
einen Schu/3 in den Kiefer; die Kugel schlug ihm vier Zahne aus . Otto Voit
aus Baden wurde ins linke Bein geschossen; er erlitt eine ,, Fleischwunde"
und weigerte sich, den Feldarzt aufzusuchen; er blieb bei seiner Kompanie.
Daher wurde er nicht unter den verwundeten Mannem gelistet. Henry Lange
aus Hannover erzahlte, da/3 er ein Maultier zur Planklerlinie zuriickfiihrte,
nachdem es sich losgerissen hatte. Er wurde schwer getroffen: Eine Kugel
schlug in seinen Patronengurt an der Hufte ein und brachte drei Patronen zur
Explosion. Auch Lange wurde in den Verwundetenlisten nicht aufgefiihrt.
Henry Petring berichtete, <lass er an der linken Wange verletzt wurde, als
eine Kugel einen Stein neben ihm zersplitterte.
Maximilien Mielke aus Frankfurt wurde in den linken Fu/3 getroffen; er verlie/3 die Linie, um sich versorgen zu !assen. Roman Rutten, der um Haaresbreite den Kampf von Renos Truppe im Tai uberlebte, hatte auf dem RenoHugel nicht so vie! Gluck. Er wurde schwer in der rechten Schulter verwundet.1so
Jedem dieser Manner erging es allerdings besser als Eduard Gustaf
Delliehausen aus Frankfurt und Henry Voight aus Hannover; beide wurden
getotet. Voight starb unter dramatischen Umstanden. Eines der Pferde, das
von Captain Thomas French geritten wurde, befand sich unter den Tieren,
die in der Nahe der Verwundeten festgebunden waren. Dieses ungliickliche
Tier wurde in den Kopf geschossen, und ,, taumelte zwischen die anderen
Pferde. " Diese Situation brachte die verwundeten Soldaten in Gefahr, da die
Tiere scheuten und ausbrechen wollten. Voight drang mutig zu dem angeschossenen Pferd vor und versuchte, es von den anderen Tieren wegzuzerren. Seine Tapferkeit wurde ihm zum Verhangnis. Der Deutsche empting
179 Korn, "Story of the Fight," in The Milwaukee Sentinel, 26 July 1885.
l 80Williams, pp. 107, 194,218, 257-8, 297; Hardorff, Registers, pp. 66, 203; and Carroll,
p. 71.

86

sofort eine Kugel in den Kopf, ,, und ihm wurde das Gehirn herausgeschossen. " 181
Benteens Kompanie befand sich in einer exponierten Stellung, die vom RenoHilgel aus sildwarts herausragte. Die Indianer feuerten von beiden Seiten in
diese Stellung. Der kritischste Punkt war <las ,,Hufeisen" am Ende der Linie;
diese Position wurde nur von 10 Soldaten verteidigt. Mindestens drei von
ihnen waren Deutsche: John Pahl aus Bayem, Otto Voit aus Baden und Charles
Windolph. Jeder von ihnen wurde im Kampf verwundet. Erstaunlicherweise
wurden nur drei der Manner in dieser Kompanie getotet, aber 19 trugen
Verletzungen davon. Diese offizielle Liste ist allerdings unvollstandig, weil
einige der Manner sich nach einem Treffer nicht beim Feldarzt meldeten. In
jedem Fall zahlte nahezu die Halfte dieser Kompanie zu den Opfem. Offenbar schossen viele Indianer zu hoch; denn viele Pferde hinter der Linie wurden getroffen. Die Kompanie war von beiden Seiten angreifbar, und wenn
diese Einheit gefallen ware, ware die gesamte Verteidigung des Reno-Hilgels
zusammengebrochen.
Benteen erhielt Verstarkung <lurch Kompanie M, aber die Situation blieb
kritisch. Die Krieger rilckten so nahe, da/3 ,,sie sich einen Spaft daraus machten, Dreckklumpen auf'die Soldaten zu schleudern und van Hand Pfeile auf
sie zu werf'en. " 182
Es schien so, als wilrden die Indianer sich fur einen neuen Angriff zusammenrotten. Wenn Hunderte von Kriegem zum Sturm angesetzt hatten, hatten sie die Stellung der Kavallerie leicht ilberrennen konnen. Die Krieger
rilckten zu Ful3 vor und .,stimmten offenhar eine Art Kriegsgesang an". Viele Gewehre der Soldaten waren kaum noch einsatzfahig. ,, Unsere Gewehre
waren zu diesem Zeitpunkt so hiiufig ununterbrochen abgefeuert warden,
ohne daft wir sie hatten reinigen konnen, daft die Patronenhiilsen steckenblieben, und der RiickstoJJ der Gewehre war so hart, daft es eine Qua! war, zu
schieften. " 183
Die Situation war verzweifelt. Benteen ilberlegte ein kilhnes Untemehmen,
das leicht hatte zu einem Selbstmordkommando werden konnen. Er befahl
einigen Dutzend seiner Manner, den Feind zu Ful3 anzugreifen. Benteen lie/3
seinen Stellvertreter, Lieutenant Frank Gibson, als Kommandeur der restlichen Kompanie zurilck. Der Captain erzahlte spater, wie er seine Manner
dazu brachte, ihr Leben bei diesem Angriff aufs Spiel zu setzen: ,, !ch schritt
die Reihe meiner angetretenen Soldaten ab und sagte ihnen, daft ich dabei
181 John Ryan in Carroll, p. 255.
182 Benteen in Graham, p. 182.
183 Windolph in Hardorff, On the Little Bighorn with Walter Camp, p. 180.
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sei, durchzudrehen, aber ich verlangte, daft sie zusammen mit mir in die
Niederungen sturmten, wenn ich das Signal dazu geben wurde. Sie alle soilten dabei Schreie ausstofien, die sich anhorten, als kiimen sie aus tausend
Keh/en. " Benteen raumte spater ein, daB er selbst kein ,, richtiges Zutrauen"
zum Erfolg dieses Plans hatte, aber er war iiberzeugt, daB er irgendetwas tun
musste. 184
Einige Soldaten sturmten tatsachlich auf die Indianer los, deren Zahl in die
Hunderte ging. Hatten die Krieger standgehalten und den Kampf aufgenommen, die Soldaten waren ausgeli:ischt worden. Aber die Indianer drehten sich
um und ergriffen die Flucht. Benteen sagte spater, daB dieser Angriff offenbar eine derartige Oberraschung filr die Krieger war, daB einige von ihnen
sich auf der Flucht geradezu ,, uberschlugen, als seien sie ausgebildete Akrabaten ". Auch Windolph nahm an dem Angriff teil, und er beschrieb die Szene so: ,,Brullend und schiefiend sturmten wir las, und die Reihen der Indianer brachen, und sie fluchteten. Nachdem wir sie uber 100 Yards var uns
vertrieben hatten, kehrten wir zu unseren Deckungen um. " 185
Der Angriff war ein groBer Erfolg, und die Indianer sammelten sich nicht
mehr und versuchten auch keinen Sturm mehr auf uns. Die Soldaten hatten
nur wenige Opfer zu beklagen. Einer davon war John Pahl aus Bayem.
Wahrend Benteen den Angriff filhrte, stellte Sergeant John Pahl eine Inspiration filr alle Beteiligten dar. Er hatte einen SchuB rechts in den Riicken
erhalten, offenbar gleich zu Beginn der Aktion. Die Kugel schlug nahe der
Wirbelsaule ein, drang durch den Karper und blieb unweit der linken Hiifte
stecken. Trotz dieser Verwundung zeigte Pahl ,, kuhne Tapferkeit ", und er
gab damit alien anderen Mannem wahrend des Angriffs ein Beispiel. Pahl
,, schrie seinen Miinnern zu, vorwiirts zu gehen und das Terrain zuruckzugewinnen, das sie verlaren hatten. "
Windolph war Zeuge vieler mutiger Verhaltensweisen in dieser Sclacht und
in seiner langen militarischen Karriere, aber er zollte seinem deutschen Kameraden hi:ichstes Lob und schrieb, es habe ,, nie ein tapferer Mann gelebt
als Pahl". Auch Benteen war von Pahls Verhalten sehr beeindruckt. Er empfahl den deutschen Sergeant filr die ,,Medal of Honor" des Kongresses; allerdings war diese Bitte nicht erfolgreich. 186
Die Krieger setzten das heftige Feuer auf die Soldaten fort. Allerdings war
der feindliche Kugelhagel nicht das einzige Problem der Troopers. Die Belagerung fand an einem heiBen Sommertag statt. Den Soldaten ging das Was184 Benteen in Graham, p. 182.
185 Ibid. and Windolph, pp. 105-6.
186 Windolph, "Battle," 70; Williams, p. 241; and Hardorff, Rosters, p. 162.
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ser aus. ,. Neben Aufregung und Hitze trieb uns der Durst fast in den Wahnsinn. " Die Manner ergriffen die extremsten MaJ3nahmen, um ihre Qual zu
lindem. ,,Sie steckten Kiesel in den Mund, um die Speichelbildung anzuregen, einige aflen Gras, aber das alles schuf keine Erleichterung. " Es gab
auch einige rohe Kartoffeln, aus denen die Manner Flussigkeit lutschten.
Aber auch das half nur wenig. 187 Alle Soldaten litten entsetzlich unter dem
Durst, aber am Schlimmsten war die Situation der Verwundeten. Da diese
Manner Blut verloren hatten, benotigten sie dringend Flussigkeit. Das Leiden der verletzten Soldaten dauerte auch an, nachdem die Temperatur in der
Nacht des 25. Juni stark sank. ,,Man konnte sie die ganze Nacht hindurch
nach Wasser schreien horen. " 188
Nur wenig war moglich, diesen Mannem zu helfen. Henry Weihe tat, was er
konnte, wobei er seine eigene schmerzhafte Wunde ignorierte. Der Deutsche
versuchte, das Schicksal der anderen Verwundeten zu lindem. ,, Sergeant
White (Weihe) blieb auf den Beinen, obwohl er selbst eine schwere Wunde
am Ellenbogen hatte, und tat alles, um das Leiden der Verletzten zu erleichtern. Er hatte ein Glas Marmelade in seiner Satteltasche. Jeder Verwundete
erhielt davon einen kleinen Loffel vol!. " 189 Aber auch Weihe war nicht imstande, den groJ3ten Wunsch der Verletzten zu erfiillen - sie brauchten einfach nur Wasser.
Die Manner auf dem Reno-Hugel befanden sich etwa 500 Yards vom Little
Bighorn River entfemt, die einzige erreichbare Wasserquelle. Aber jeder, der
versuchte, Wasser aus dem FluJ3 zu holen, riskierte sein Leben. Die Indianer
lagen rings um den Hugel in groJ3er Zahl auf der Lauer. Trotzdem versuchten
einige sehr mutige Manner, ans Wasser zu gelangen. Einer der ersten, der
den Weg zum FluJ3 antrat, warder Deutsche Philip Spinner. Auch der Schweizer John Lattman berichtete spater, er habe Wasser geholt, aber diese beiden
Manner gingen wahrscheinlich allein oder mit so wenigen anderen, daJ3 ihr
Mut nicht ausreichte, die verzweifelte Lage merklich zu verbessem. 190 Der
einzige Weg, das Leiden der Soldaten zu lindem, ware gewesen, wenn viele
Manner Wasser geholt hatten.
Captain Benteen rief nach Freiwilligen, die bereit waren, ihr Leben zu riskieren und Wasser aus dem FluJ3 zu holen. 19 Manner meldeten sich. Benteen
wahlte aus diesen die vier besten Schutzen, die den anderen Feuerschutz
geben sollten. Unter diesen waren die Deutschen Charles Windolph und Otto
187 Godfrey in Graham, p. 143.
188 Windolph, pp. 102-3 .
189 Daniel Newell in Carroll, p. 264.
190 Hardorff, Rosters, pp. 83-4, 138.
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Voit. Die beiden anderen waren Henry Mechling aus Mt. Pleasant
(Pennsylvania) und George Geiger aus Cincinnati (Ohio). Windolph gab in
seinen Erinnerungen irrttimlich an, daB ,. a/le deutsche lungs waren. " 191 Vermutlich stammten Mechling und Geiger aus deutschen Familien, vermutlich
sprachen sie auch genug Deutsch, so daB Windolph annehmen konnte, sie
stammten aus Deutschland. Allerdings wurde Geiger auch von anderen Gruppen in Anspruch genommen. In den Armeelisten taucht er auch als Jude auf,
und ein Historiker, der sich mit den Schweizem in Amerika beschaftigte,
listete Geiger als Schweizer. 192
Was immer auch ihre Nationalitat war - diese vier Manner hatten eine hochst
gefahrliche Aufgabe. ,. Wir mussten uns erheben und nicht nur das Feuer der
lndianer unter uns auf uns ziehen, sondern gleichzeitig so vie/ Blei wie wir
konnten in das Buschwerk pumpen, hinter dem die fndianer in Deckung lagen. " Zur selben Zeit .. hastete die Gruppe der Wasserholer zum Flu/3 hinunter, fiillte Eimer, Topfe und Feldffoschen und stiirmte zuriick. " 193
Die vier Scharfschtitzen standen auf der Anhohe einer schmalen Erhebung,
und die Krieger eroffneten das Feuer auf sie. Als sie zur Nordseite der Htigelkuppe gingen, .,gerieten wir ins Visier der lndianer nordlich der Hohe. Wenn
das Feuer zu stark wurde, mussten wir auf den siidlichen Hang des Hiigels
zuriickgehen. Dort gerieten wir unter Feuer der lndianer ai!f der Siid~eite,
und wir stiirmten wieder hiniiher auf den Nordhang. " 194
Diese vier Manner schlugen dem Tod ein Schnippchen und bewegten sich
fur 20 Minuten auf dem Gipfel der Anhohe. Keiner von ihnen wurde getroffen, .. ohwohl der Feind einen Haufen Blei auf unsfeuerte. " 195
Die anderen 15 Manner, darunter Frederick Deetline aus Offenheim, rannten mit Feldflaschen und Wasserkesseln zum FluB. Sie legten etwa 80 Yards
zu einer tiefen Bodenfalte zuriick, die spater als ,,Water Carrier Ravine" bekannt wurde. Hier hatten sie etwas Deckung und befanden sich nur noch
etwa 15 Yards vom Flussufer entfemt. Sie sttirmten die verbleibende Distanz, follten die Kessel und Feldflaschen und hasteten dann den steilen Hang
wieder hinauf.
Inzwischen erfullten die vier Scharfschtitzen ihre Aufgabe hervorragend, indem sie das Feuer der Krieger ablenkten. Obwohl die lndianer trotzdem auf
die Wassertrager schossen, wurde nur ein Mann leicht an der Hand verletzt.
191 Williams,pp.135,215andWindolph,p. 104-5.
192 Karl Liiond, Schweizer in Amerika (Olten: Walter, 1979), p. 148.
l 93 Windolph, pp. I 04-5.
194 Henry Mechling in Hardorff, Camp , p. 78.
195 Windolph, pp. I 04-5.
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Einige Manner untemahmen diese lebensgefahrliche Tour zum Wasser und
zurilck mehrmals. 196
Jeder der vier Scharfschtitzen, auch die beiden Deutschen, erhielt die Ehrenmedaille des Kongresses ftir ihren auf3erordentlichen Mut an diesem Tag. In
Otto Voits Verleihungsurkunde heif3t es: ,,Als Freiwilliger mit George Gei-

ger, Charles Windolph und Henry Mech/in hielt er eine exponierte Stellung,
in dem er aufrecht auf dem Gipfel des Hugels uber dem Little Big Horn
River stand- Sie f euerten ununterbrochen in dieser Weise fur mehr als 20
Minuten und lenkten damit die Aufmerksamkeit und das Feuer van anderen
Gruppen ab, die Feldjlaschen und andere Behalter mit verzweifelt benotigtem Wasser fiillten . "
Auch die ftinfzehn Wassertrager erhielten die ,,Medal of Honor". In Frederick
Deetlines Urkunde hief3 es: ,,Er brachte als Freiwilliger unter Feuer Wasser
zu den Verwundeten. " Alles in allem wurden 24 Manner am Little Big Hom
mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet. 197
Charles Windolph reagierte mit Bescheidenheit auf die Verleihung der Ehrenmedaille. Er erklarte: ,,!ch habe fur meine Leistung an diesem Tag mehr
A nerkennung erhalten als notig. " Er ftigte hinzu: ,. Haufig erhalten Manner,

die diese Medaille weit mehr verdient haben, diese Auszeichnung nicht, weil
kein Ofjizier ihre mutigen Taten sieht, oder er sieht sie und vergisst einfach,
sie fur die Verleihung zu empfehlen. " Er schrieb, daf3 sein deutscher Landsmann, Sergeant John Pahl, mehr Anerkennung ftir seinen Mut verdient habe.
Windolph erhielt jedoch eine weitere Auszeichnung, die ihm vie! bedeutete.
Er war zum Zeitpunkt der Schlacht am Little Big Hom nur ein einfacher
Soldat. Da sein Landsmann Pahl verwundet wurde, beni:itigte Kompanie H
einen neuen Sergeant. Nach Windolphs mutigem Einsatz ftir die Wassertrager kam Captain Benteen zu ihm und ,, sagte mir, daJ3 er mich zum Sergeant ernennen wurde. Er beforderte mich noch auf dem Sch/ach(feld. " Der
Deutsche erklarte: ,. !ch war mein Leben fang stolz darauf " 198
Am spaten Nachmittag lief3 das Feuer der Krieger erheblich nach und hi:irte
schlief3lich ganz auf. Die Indianer setzten die Prarie in Brand - eine tibliche
Praxis, wenn sie ihren Rtickzug einleiteten. ,,Dann geschah etwas, was ich

niema/s vergessen werde, und wenn ich hundert Jahre alt werden sollte."
196 Walter F. Beyer and Oscar F. Keydel, Deeds of Valor: How America :S Hero es won
the Medal o_/Honor 2 vols. (Detroit: Perrien, 1902) 2:221.
197 Douglas D. Scott, Custer :5 Heroes: the little Bighorn Medals o/Honor(Wake Forest,
NC: AST, 2007), 74-5, 82, and 86. See also Larry Sklenar, "Medals for Custer's Men,"
Montana: the Magazine of Western Histo,y 50 (Winter 2000) 4: 54-65 .
198 Windolph, p. l 05 .
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Windolph wurde Zeuge eines eindrucksvollen Anblicks: .,Der dichte Rauch
hob sich fur einige Augenblicke, und im Tai unter uns sahen wir Tausende
von Indianern zu Fu/3 und zu Pferde, mit ihren Ponyherden und Travois,
Hunden und Packtieren und all der Ausrustung eines groj3en Lagers. Sie
bewegten sich langsam sudwiirts. " Diese Szene veranlasste den Deutschen
zu einem bewegenden Vergleich: ,,Es war wie ein biblischer Exodus - die
/sraeliten zogen aus Agypten. Ein miichtiger Stamm auf dem Marsch. " 199
Die Schlacht war vorbei. Die Indianer hatten gehi:irt, da/3 die Kolonne von
General Terry im Anmarsch war, und sie zogen sich zurilck, anstatt sich
einer weiteren Armee zum Kampf zu stellen. 1hr Abzug rettete vermutlich
das Leben der Manner aufReno Hill, denn die Soldaten hier hatten fast keine
Munition mehr. Die Soldaten waren bei einer Fortsetzung des Kampfes ausgeloscht worden, aber auch so waren die Opfer erheblich. Etwa 212 oder 214
Mann von Custers Bataillon wurden kurz nach der Schlacht bestattet, zudem
gab es mehrere Tote, die zu dieser Zeit nicht gefunden wurden. Weitere 52
Manner aus den Kommandos von Reno und Benteen waren getotet worden.
Das bedeutet eine Gesamtzahl von 265 bis 275 Gefallenen. Zudem waren 58
Manner von Reno und Benteen im Kampf verwundet worden, davon starben
spater 6 an ihren Verletzungen. 200
Von den 78 Deutschen, die an der Schlacht teilgenommen hatten, waren 36
gefallen, das waren 46%. 11 wurden in den Armeelisten als verwundet angegeben. Sie hatte mit Mut gekampft, und die einzige negative Beurteilung traf
Charles A. Stein, den Tierarzt aus Preussen, der nicht in die Schlacht involviert war. Grant Marsh, der Kapitan des Dampfschiffes ,,Far West" auf dem
Yellowstone River sagte, da/3 Stein ,, der iingstlichste Mann war ", den er je
gesehen hatte. 201
Sieben Schweizer hatten an der Schlacht teilgenommen. Vier waren gefallen, einer war schwer verwundet worden. Nur zwei Schweizer 0berlebten
ohne Verletzungen.
Wahrend die Schlacht am Little Big Hom vorbei war, standen den Deutschen und Schweizem, die weiter ihren Dienst in der 7. Kavallerie leisteten,
noch viele Prilfungen bevor.

199 Windolph, p. 106.
200 Larry Sklenar, To Hell with Honor: Custer and the Little Bighorn (Norman: U of
Oklahoma, 2000), p. 327; Scott, Willey, and Connor, p. I 07; and Williams, 365.
201 Carroll, p. 234 and Williams, p. 277.
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Charles Windolph wurde
noch auf dem Schlachtfeld
zum Sergeant befordert.
Dieses Foto ist vermutlich
die letzte Aufnahme vor seinem Tod, 1950.
1
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Oben: Zu seinem 95. Geburtstag wurde Windolph noch mit dem
Orden ,,Purple Heart" geehrt. -Links: Die ,,Medal of Honor" und
das ,,Purple Heart", WindolphsAuszeichnungen.

Rechts: Das Grab von
Charles Windolph in
Sturgis (South Dakota) . Foto: D. Kuegler)
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Dieser Stein kennzeichnet den Platz, an
dem G. A. Custers Leiche gefunden wurde.

Hier lag der Leichnam von Boston
Custers, dem Bruder des Generals.

Das Grab von Major Reno auf dem Nationalfriedhof am Little Big Hom. Nach seiner
unehrenhaften Entlassung aus der Armee,
wurden ihm posthum seine Range zuriickgegeben under wurde rehabilitiert.
(Alie Fotos: D. Kuegler)
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Links: Der Grabstein
von George Geiger.

Rechts: Der
Grabstein von Otto
Emi l Voit.
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AlleFotos:
D. Kuegler.

Grabvon
Henry Charles
Weihe in Fort
Meade (South
Dakota).

Oben : Das Grab von John
Lattman in Rapid City (South Dakota).

Rechts: Das
Grabvon
John Pahl in
Sturgis
(South
Dakota).
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Der durchschossene Hiiftknochen von Vincent Charley.

Totenmaske von Vincent Charley.

An dieser Stelle kam Vincent Charley
urns Leben.
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Deutsche und Schweizer in der 7. Kavallerie
nach der Schlacht am Little Big Horn
Am 27. Juni zogen die Manner der 7. Kavallerie zu dem Platz, an dem Custer
und seine Manner getotet worden waren. Die Leichen waren zwei Tage lang
der brennenden Sonne ausgesetzt gewesen, und es bot sich ein grasslicher
Anblick. Einige der Uberlebenden suchten nach Freunden und versuchten,
sie unter den verstiimmelten und faulenden Leichen zu erkennen, aber viele
Tote konnten nicht identifiziert werden.
Zu den Mannern der 7. Kavallerie gesellten sich dann die Soldaten aus General Terrys Kommando. Man begann damit, die Toten zu begraben. Der
Boden war hart, und die Manner verfilgten nur iiber wenige Schaufeln, daher erhielten die meisten Leichen nur sehr flache Graber. Diese Arbeit war so
furchtbar, daB die meisten Manner versuchten, das alles rasch wieder zu
vergessen; sie redeten spater nicht mehr dariiber.
Jahre danach wurden die Knochen filr ein ordentliches Begrabnis gesammelt. Uberreste gefallener Soldaten sind seither im Laufe der Zeit immer
wieder entdeckt worden, zuletzt in den 1980er Jahren.
Wahrend Charles Windolph nach dem Leichnam seines Freundes August
Finckle suchte, stieB er auf einen Hund im Indianerlager und behielt ihn. Ein
anderer Deutscher, Gustave Korn, fand ebenfalls ein Tier auf dem Schlachtfeld: Das Pferd ,,Comanche" war von Miles Keogh geritten worden, dem
Komrnandanten von Kompanie I. Korn, der ebenfalls zur Kompanie I gehorte, entdeckte das schwer verwundete Pferd. Der Deutsche schrieb spater: ,,Das

Pferd Comanche stand allein sterbend au/ dem Schlachtfeld. Es blutete. "
Ein Soldat meinte, man solle dem Tier die Kehle durchschneiden, um es von
seinen Leiden zu erlosen. Korn widersprach. Vielleicht sah er in dem Pferd
eine Verbindung zu den vielen Freunden, die er in der Schlacht verloren
hatte. Der Deutsche fiihrte das Pferd zum FluB, wo er die Wunden des Tieres
reinigte.202
Andere schwer verwundete Pferde, die auf dem Schlachtfeld entdeckt wurden, wurden getotet. Die gesunden Tiere der Soldaten waren offenbar von
den Indianern mitgenomrnen worden. Diese Militarpferde waren groBe Tiere, die viel mehr Futter benotigten als die kleinen, drahtigen Indianerponies.
Ihnen fehlten auch die Uberlebensfahigkeiten in den eisigen Wintem auf den

202 Korn in Elizabeth Atwood Lawrence, His fery Silence Speaks: Comanche, the Horse
who Survived Custer Last Stand (Detroit: Wayne State, 1989), pp. 75-6.
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Plains. Wahrscheinlich sind diese Kavalleriepferde alle im folgenden Winter
umgekommen.
Die Soldaten nahmen ,,Comanche" mit nach Fort Lincoln, wo das Pferd von
dem deutschen Tierarzt Charles Stein versorgt wurde. Das Pferd erholte sich
nur langsam, und im Friihjahr 1878 war es wieder imstande, sich ohne Hilfe
zu bewegen. ,,Comanche" war das einzige ilberlebende Wesen von Custers
Kommando, daher wurde das Pferd vom gesamten Regiment als geliebtes
Haustier behandelt. Niemandem war es gestattet, es zu reiten. Korn erhielt
die besondere Verantwortung fur die Versorgung des Tieres.
Comanche entwickelte auch eine innige Beziehung zu Korn und folgte ihm
wie ein treuer Hund. Wie berichtet wurde, folgte das Pferd dem Deutschen
auch oft zum Haus seiner Freundin - vielleicht war es eifersilchtig -, woes
so lange wieherte, bis der Soldat herauskam und es zuriick zu seinem Stall
fiihrte. Nachdem Korn im Kampf am Wounded Knee im Dezember 1890
getotet wurde, fiel ,,Comanche" in groBe Trauer. Es schien so, als habe das
Tier das Interesse am Leben verloren. Seine Gesundheit verschlechterte sich,
und es starb im November 1891. 203 Allerdings war ,,Comanche" wahrscheinlich zu dieser Zeit 27 Jahre alt, und das Tier hatte damit ohnehin die Grenze
seiner Lebenszeit erreicht.
Zwar war die Schlacht vorbei, aber die Leiden der Verwundeten setzten sich
fort, bis sie sich entweder erholten oder starben. Frank Braun, der schwer
verwundete Schweizer, wurde zur ,,Far West" gebracht, dem Dampfschiff,
das an der Milndung des Little Big Hom Rivers lag. Von hier aus wurde er
nach Fort Abraham Lincoln (Dakota Territory) transportiert, wo er am 3. Juli
eintraf. Brauns Zustand verschlechterte sich, da er sich eine Infektion zugezogen hatte und seine Wunde nicht heilte. Dr. J. M. Middleton, der Militararzt des Postens, narkotisierte den Trooper und operierte ihn am 13. September. Der Arzt schnitt die Wunde aus, vergroBerte sie und offnete eine Arterie
am Bein, um einen EiterabfluB zu erreichen. Die Absicht war offenbar, die
Infektion ausbluten zu !assen. Die MaBnahme war jedoch nicht erfolgreich.
Braun starb am Morgen des 4. Oktober 1876. 204 Sein Tod bedeutete, daB fiinf
der sieben Schweizer, die an der Schlacht teilgenommen batten, starben.
Dr. Middleton hatte ein so groBes lnteresse an Brauns Wunden, daB er Teile
des Schenkels und des Huftknochens des toten Soldaten herausschnitt und
an das Army Medical Museum schickte, heute bekannt als ,,National Museum of Health and Medicine" in Washington D. C.; hier liegen diese Uberreste bis heute. Sie sind ein Zeugnis fiir die Verwundung von Braun, und die
203 Lawrence, Comanche, pp. 108-9.
204 Williams, p. 46.
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Kugel, die ihn letztlich totete, steckt noch immer im Hliftknochen. Die Korperteile zeigen einen gewissen Heilungsfortschritt, aber Tei le des Knochens
waren abgestorben und noch immer infiziert. Der Tod des Schweizers demonstrierte die Grenzen der medizinischen Wissenschaft in jener Zeit, als
die Arzte noch wenig Kenntnis von der Ursache von Infektionen und noch
weniger Erfahrung hatten, solche Probleme zu behandeln. Der Tod dieses
jungen Mannes war tragisch, aber seine Knochen halfen den Arzten zum
besseren Verstiindnis der Entzlindungen, die ihn das Leben kosteten.205
Der mutige Deutsche John Pahl quiilte sich weiter mit der schweren Verletzung, die er im Rlicken erlitten hatte. Er erholte sich niemals vollstiindig.
Auch er wurde auf der ,,Far West" nach Fort Lincoln gebracht, wo er nicht
ausreichend behandelt wurde; die Kugel wurde nicht aus seinem Rlicken
entfemt. Im Dezember 1876 trat er seinen Dienst wieder an, musste allerdings im Oktober 1877 wegen der Folgen seiner Verletzung emeut freigestellt werden. Im Oktober 1878 verlieB er die Armee kurzzeitig, weil seine
Dienstzeit endete, aber er trat schon einen Monat spiiter wieder in die Kavallerie ein. Sein Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch so sehr, daB
er als vollstiindig behindert eingestuft und im August 1879 entlassen wurde.
Im Friihjahr 1880 unterzog er sich einer Operation, in der endlich die Kugel
entfemt wurde; sie wurde 15 cm unterhalb der Stelle gefunden, an der sie in
seinen Korper eingedrungen war. Pahl starb 1895 im Alter von 49 Jahren.206
Viele Soldaten wunschten sich Ehefrauen, so waren die zwei bekannten Witwen von gefallenen deutschen Kavalleristen rasch wieder verheiratet. Entweder hatten diese Frauen schon vorher Interesse an einer anderen Ehe gehabt, oder sie handelten aus wirtschaftlicher Notwendigkeit, als sie sich so
schnell wieder vermiihlten. Die Frau von Henry Dose hatte keine Probleme,
einen neuen Yater fiir ihre beiden Kinder zu finden; sie heiratete am 22.
November 1876, nur 5 Monate nach der Schlacht, Sergeant Edward Garlick
aus England.
Frederick Hohmeyer hinterlieB eine Frau und vier Kinder, und seine Witwe
heiratete Sergeant Latrobe Bromwell, einenAmerikaner, am 25 . Februar 1877,
acht Monate nach der Schlacht. 207 Ottocar Nitsche aus PreuBen fand gllicklicherweise eine Frau; er heiratete im Marz 1878 Molly Jacobs.208
Die Indianerkriege endeten nicht mit Little Big Hom. Als die Nez Perce
versuchten, 1877 vor der US-Armee zu fllichten, waren die Kompanien A, D
205 Scott, Willey, and Connor, pp. 119-20. Braun was twenty-seven when he died.
206 Williams, p. 241.
207 Ibid., pp. 112 and 156.
208 Ibid., p. 233.
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und K der 7. Kavallerie - die am Little Big Hom gekampft hatten - unter den
Truppen, die die Verfolgung aufnahmen. Im Kampf von Bear Paw Mountain
(Snake Creek) in Montana und in der folgenden Belagerung der Nez Perce
vom 30. September bis zum 5. Oktober 1877 verzeichneten die Deutschen in
diesen Kompanien mehrere Opfer. Frederick Deetline erhielt einen SchuB in
die rechte Schulter. John Meyers wurde in den linken Arm geschossen. John
Schwerer wurde am linken FuBgelenk getroffen, John Shauer erhielt eine
Kugel in den linken FuB, und Emil Taube wurde am Kopf getroffen. Otto
Durselew, Maximilian Mielke und Francis Roth wurden im Kampf getotet.
Roth hinterlieB eine Frau.
Als die Manner alter wurden, litten sie zunehmend unter korperlichen Gebrechen, die wahrscheinlich <lurch die Strapazen des jahrelangen Militardienstes verschlimmert wurden. Jacob Deihle, der am Little Big Hom in den
Kiefer geschossen worden war, stiirzte 1882 vom Pferd und brach sich den
Arm. AuBerdem litt er unter einer Krankheit, die viele Veteranen befiel chronischer Rheumatismus. Er starb im September 1885 in einem Soldatenheim in Washington, D. C. im Alter von 31 Jahren.
Charles Haak wurde im August 187 6 entlassen, ebenfalls we gen chronischem
Rheumatismus. Henry Weihe erlitt einen vollstandigen Zusammenbruch, auch
er litt unter chronischem Rheumatismus, verursacht <lurch den strapaziosen
Felddienst zu jeder Jahreszeit, sowie aufgrund seiner Vei:wundung am Little
Big Hom. 209
Joseph Kretchmer litt unter Epilepsie im Dienst. 1883 wurde er vom Drill
befreit. William Marshall wurde im November 1891 aus dem Dienst entlassen, weil er sich eine schwere Lungeninfektion zugezogen hatte. Er starb im
August 1892 im Alter von 41 Jahren. Roman Rutten wurde im September
1890 entlassen, weil er wegen alter Verwundungen und anderer, <lurch den
Militardienst erlittenen korperlichen Gebrechen nicht mehr dienstfahig war.
Comad Baumbach zog sich Erfrierungen in beiden FiiBen zu. Sechs Monate
verbrachte er in Militarkrankenhausem, aber die Heilung dauerte lange, und
im Juni 1878 desertierte er.
Viele der Soldaten hatten zweifellos mentale Probleme, die von der Brutalitat des Militarsystems und den Strapazen der Feldziige und Schlachten herriihrten. Heute nennt man diese Krankheit ,,Post Traumatic Stress Disorder".
In den l 870er Jahren befand sich die Psychatrie in ihren Anfangen, und es
gab wenig Verstandnis filr mentale Erkrankungen, geschweige denn, das man
wuBte, wie man damit umzugehen hatte. Viele Amerikaner glaubten, daB
psychische Probleme auf einen schwachen Charakter hindeuteten, oder daB
209 Williams, p. 304.
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die Leiden nur vorgeschoben waren, um sich vor Pflichten und Aufgaben zu
drilcken. Oft wurden die Patienten mit Grausamkeit behandelt, um sie <lurch
Schock oder <lurch <las Gefuhl der Schande wieder in die ,,Normalitat" zu
fuhren. Wenn Soldaten dringend Zuwendung, Geduld und Nachsicht benotigten, erfuhren sie Unduldsamkeit und Harte.
Derartige Behandlung hat noch niemandem geholfen, und viele der Manner
wandten sich dem Alkohol zu, um ihre Angste zu betauben oder mit ihren
Schmerzen fertigzuwerden. Das alles traf auch auf die Deutschen zu.
Henry Fehler starb im Mai 1889 an Alkoholvergiftung. Charles Hanke wurde wegen Trunkenheitsvergehen und chronischem Alkoholismus angeklagt
und nur wegen dieser Probleme im Jahr 1878 zweimal verurteilt. 210
Frank Lambertine starb 1913 an Leberzirrhose durch jahrelangen exzessiven Alkoholmissbrauch. Uber John H. Meier hiel3 es, er habe ,, eine Schwache furs Trinken ". In seinem Fall fuhrte der Alkohol ebenfalls zu seinem
fiiihen Tod. Er war offenbar betrunken, als er im Februar 1899 eine Treppe
hinunterstiirzte und sich einen Schlidelbruch zuzog. 211
Auch andere Manner erlitten Verletzungen, weil sie tranken. Paul Schleiffarth
zog sich im Rausch eine schwere Prellung am Bein zu. Trunkenheit fuhrte
auch haufig zu disziplinarischen Problemen. Jacob Bauer war wahrend der
Friihinspektion betrunken und beschimpfte seinen Kompaniefuhrer. Er wurde im Mai 1888 unehrenhaft aus der Armee ausgestoBen und zu einem Jahr
Haft in einem Militargefangnis verurteilt.
Louis Baumgartner verlor den Verstand und wurde im November 1894 wegen ,,fortschreitendem Wahnsinn ", aus der Armee entlassen. Er starb im
Mai 1895 in einem Hospital, wahrscheinlich 41 Jahre alt. 212
Auch John Frett war ein gutes Beispiel fur die Leiden, die man sich im Militlirdienst zuziehen konnte. Er diente im Burgerkrieg und in den Indianerkriegen, und diese Erlebnisse beeintrachtigten die Beziehungen zu seiner
Familie. Er zog 1885 nach Washington D.C. und lieB sich hier im Februar
1887 von seiner Frau Mary Catherine scheiden. Er erhielt die Vormundschaft fiir die gemeinsamen vier kleinen Kinder.
Scheidungen waren zu dieser Zeit selten, und Fretts Verhalten muB eine schwere Belastung fur seine Ehe gewesen sein. Er heiratete 1901 ein zweitesmal,
aber das Paar trennte sich bald, ,, wegen seiner Trunksucht und seiner Ge-

walttatigkeit. "213
210Ibid.,pp.147-8.
211 Ibid., pp. 215-6.
212 Ibid., p. 37.
213 Ibid., pp. 129 and 132.
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Einige der Deutschen ertrugen ihr Leben mit den physischen und psychischen Problemen nicht mehr und begingen Selbstmord. Der erste Deutsche,
der sich nach Little Big Hom umbrachte, war John Steintker; er starb ab 28.
November 1876. Er hatte zwei Wochen Jang standig getrunken. Dann fand
man ihn in seinem Bett mit einer leeren Flasche Laudanum (ein Schmerzund Betliubungsmittel). Es stellte sich heraus, daB er sich mit einer Oberdosis Opium getotet hatte.214
Julius Gunther beging 1902 mit einem nicht feststellbaren Medikament Selbstmord.
Im Mai 1881 schnitt sich Hugo Findeisen mit einem Messer oder einer Rasierklinge selbst die Kehle <lurch und verblutete. Philip Spinner schoB sich
im August 1895 in die Brust. Charles Fisher totete sich im Marz 1898 selbst
<lurch Ersticken, herbeigefiihrt <lurch Einatmen ,, eines Leuchtgases ".
Viele der Deutschen, die 1876 in der 7. Kavallerie dienten, blieben in der
Armee und fiihrten ihren Dienst pflichtgemliB weiter. William Heyn erhielt
einen Orden fiir seinen ehrenvollen Dienst wlihrend einiger lndianerfeldzuge.
Gustave Korn erhielt eine ehrenvolle Erwlihnung fiir sein Verhalten wlihrend des Kampfes am Canyon Creek (Montana) gegen die Nez Perce am 13.
September 1877. Er wurde spliter als ,,ganz auj3ergew6hnlich guter Schmied
und ehrenvoller, treuer Soldat" beschrieben, ,, in jeder Hinsicht ein guter,
ernsthafter und zuverliissiger Mann". 215
William Sass wurde fiir die Verleihung einer Ehrenurkunde empfohlen, ,, wegen Tapferkeit im Kampf mit Apache-Indianern in den Huachuca Mountains
am 28. April I 882. Hier ritt er durch einen Kugelhagel und rettete zwei
Kameraden, die wegen des Verlustes ihrer Pferde zuruckgeblieben waren,
aus den feindlichen Linien. "216
William Myers erhielt eine noch hohere Ehrung; er wurde fiir seinen Einsatz
am White River (South Dakota) am 1. Januar 1891 gegen Sioux-Indianer
mit der ,,Medal of Honor" des Kongresses ausgezeichnet. In seiner Verleihung hieB es: ,, Mit 5 Miinnern vertrieb er eine uberlegene feindliche Streitmacht und hielt diese Ste/lung entgegen alien Bemuhungen der Feinde, sie
zuruckzuerobern. "
Der deutsche Charles Windolph verlieB die Armee nach zwolfjlihrigem Dienst
1883. Er erhielt auBerordentliches Lob von seinem Kompaniefiihrer, Captain
Benteen. Eine Woche, bevor die Dienstzeit des Deutschen endete, kam Benteen

214 Ibid, p. 277.
215 Ibid., pp. 179-80.
216 Ibid., p. 265.
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zu Windolph und sagte: ,, Geben Sie mir ein Stuck Papier. !ch spreche sehr
selten Empfehlungen aus, aber ich werde eine Empfehlung for Sie schreiben. " Er schrieb: ,,An alle, die es angeht: Sergeant Chas Windolph war for
zwei Dienstperioden Mitglied meiner Kompanie. Er ist ein mutiger Soldat.
Mit Freude empfehle ich ihn jedem, der die Dienste dieses Mannes in Anspruch nimmt. Er war immer loyal zu mir. F W Benteen. " Im Jahr 1940,
fiinfundsiebzig Jahre, nachdem Benteen ihm dieses Dokument iibergab,
schrieb Windolph, dal3 dieses Papier "mein stolzester Besitz ist. Es isl unbezahlbar. "217
Viele der Deutschen sehnten sich danach, ihre Heimat einmal wieder zu besuchen, und mehrere von ihnen reisten nach Deutschland. Charles Brown
desertierte im November 1876 und sagte, er werde nach Deutschland gehen.
Charles Sanders liel3 sich sechs Monate beurlauben und brach im September
1890 zu einer Reise nach Darmstadt, seiner Geburtsstadt, auf. Ernest Emil
Wasmus aus Braunschweig ging 1880 ebenfalls fiir vier Monate nach Deutschland.
Als Christian Methfessel die Armee verliel3, kehrte er in seine Heimatstadt
Miihlhausen zuriick. Er starb hier im August 1905. Ottocar Nitsche ging im
Juli 1883 fiir drei Monate auf Heimaturlaub nach Europa. Er desertierte hier
und kehrte niemals in die Armee zuriick.

*
Die Deutschen und Schweizer, die 1876 in der 7. Kavallerie dienten, fiihrten
ein produktives Leben in den Vereinigten Staaten. Einige von Ihnen dienten
fiir Jahrzehnte in der Armee, viele aber profitierten auch von dem starken
wirtschaftlichen Aufschwung in den l 880er Jahren und verliel3en das Militar, um andere Berufe zu ergreifen. Die beiden Schweizer, die die Schlacht
iiberlebten, sind ein Beispiel dafiir, wie es im Leben der Manner weiterging.
Robert Senn und John Lattman, beide aus Ziirich, blieben noch mehrere Jabre in der Armee. Senn diente in unterschiedlichen Funktionen in der Kavallerie, so wurde er zum Schullehrer eines Armeepostens ernannt und stieg
vom einfachen Soldaten zum Corporal und schlie131ich zum Sergeant auf.
Am 28 . Juli 1878 wurde er von einem Militargericht angeklagt, weil er angeblich die Desertion eines Kameraden <lurch Ratschllige unterstiitzt hatte.
Senn wurde freigesprochen . Er verliel3 die Armee am 22. September 1880
mit dem Ende seiner Verpflichtungszeit. Dabei wurde er offenbar irrtiimlich
als ,, einfacher Soldat '' mit ordentlichem Charakter gekennzeichnet. Das
Datum seines Todes ist unbekannt.

217Windolph, "Battle,"pp. 72-3.
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John Lattman erhielt verschiedene Aufgaben in der Armee nach Little Big
Horn. Er arbeitete mehrfach als Gartner. Bei seiner Entlassung am 4. Oktober 1878 wurde er als,, Soldat mit exzellenten Eigenschaften" bezeichnet. Er
verpflichtete sich danach emeut fiir 5 Jahre. In dieser Zeit diente er als Tischler,
Gartner und Sanitater. Latman verlieB die Armee am 3. Oktober 1883 und
lieB sich als Heimstattensiedler auf 160 Acres Land in der Nahe von Rapid
City (South Dakota) eintragen, wo er Rinder ziichtete. Er starb am 7. Oktober 1913 im Alter von 65 Jahren.
Einige der Deutschen blieben in der Armee, obwohl sich die wirtschaftlichen
Bedingungen im Zivilleben verbesserten. Die Regierung gab den Soldaten
nach 30 Jahren Dienstzeit eine Pension, die Dreiviertel ihres Solds betrug,
aber nur wenige Manner besaBen die physische Ausdauer, so lange beim
Militar zu bleiben.
Frederick Deetline ging im Jahr 1900 nach 30 Jahren Dienst in Pension. Er
starb 1910 im Alter von 64 Jahren. Ernest Meineke diente 21 Jahre; er wurde
1896 we gen ,, allgemeiner Schwiiche und aus Altersgrunden " entlassen. Er
starb 1907 im Alter von 79 Jahren.
Diese Manner erhielten nur eine kleine Pension, weil sie wahrend der Indianerkriege gedient batten, und auch die Familien jener Manner, die in einem
Kampf fielen, erhielten nur niedrige Zahlungen. Einige Deutsche dagegen
erhielten diese Pension viele Jahre Jang. Ferdinand Klawitter bekam seine
Rente 46 Jahre, und Charles Windolph erhielt seine Pension sogar fiir mehr
als 48 Jahre. Es wurde den Veteranen ermoglicht, im Alter in Soldatenheime
zu ziehen, wo sie bis zu ihrem Tod bleiben konnten. Hospitaler gab es in
verschiedenen Stadten, sowie das National Soldiers' Home in Milwaukee
(Wisconsin) und das Soldier's Home in Washington, D.C. Zu den Deutschen
Veteranen, die in dem Heim in Washington D. C. starben, gehorten Ernest
Meineke, Anton Seibelder und John Zametzer.
Charles Windolphs Leben war typisch fiir viele deutsche Soldaten nach Little
Big Horn. Windolph heiratete 1882 Marry Jones, aber sie starb schon im
folgenden Jahr. SchlieBlich kam ,,seine alte Liebe", Mathilda Lullow, mit
ihren Eltern aus Deutschland. ,,/ch machte ihr einen Heiratsantrag, und ich
erinnere mich daran, als wiire es gestern gewesen, wie sie aufmeine Uniformwinkel als First Sergeant deutete und sagte: 'Charlie, du must dich entscheiden: Die Armee oder ich. " ' Er schrieb: ,,Ich wiihlte sie, und ich habe diese
Entscheidung niemals bereut. "
Windolph versuchte sich als Rinderzuchter, hatte aber keinen Erfolg. Dann
arbeitete er drei Jahre lang fiir das Quartiermeister-Korps der Armee. Am
Ende nahm er einen Job als Sattler bei den Homestake-Minen in Lead (South
Dakota) an. Er arbeitete hier fiir 48 Jahre. Er zeugte drei Kinder - Maria,
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Robert und Irene -; seine Frau starb 1924. Charles lebte noch viele Jahre mit
seiner jtingsten Tochter, Irene Fehliman.218
Viele deutsche Soldaten, die die Schlacht und auch die Strapazen des Militardienstes uberlebten, hatten ein langes Leben. Beispielsweise starb Wilhelm Braendle 1932 im Alter von 77 Jahren. Charles Ackerman starb 1930
mit 81 . Ferdinand Klawitter starb 1924 mit 87 Jahren, und Joseph Kretchmer
starb 1928 mit fast 90. Charles Windolph uberlebte sie alle. Er starb mit 98
Jahren am 11 . Marz 1950; er war der letzte Deutsche und der letzte Kavallerist, der Little Big Hom uberlebte. 2 19
Die Vereinigten Staaten haben den Ruf einer undankbaren Nation, die ihre
Veteranen ignoriert, aber das stimmt nicht fiir alle Falle der uberlebenden
Kavalleristen vom Little Big Hom, weil viele von ihnen fiir den Rest ihres
Lebens einen gewissen Ruhm genossen. Oft wurden sie in der Offentlichkeit
fur ihren Mut im Angesicht groBer Gefahren gelobt, und sie erhielten vie!
Bewunderung.
Die Deutschen und Schweizer am Little Big Hom zeigten groBe Tapferkeit
und besondere Leistungen in dieser zwei Tage dauemden verzweifelten
Schlacht. Die filnf Schweizer und 36 Deutschen, die in diesem Kampf fie Ien,
brachten das groBtrnogliche Opfer, ihr Leben. Sie alle waren ordentliche junge Manner, die sich vollstandig fur die Politik ihres neuen Heimatlandes
aufopferten. Die Schweizer und Deutschen am Little Big Hom reprasentierten die stolzeste Tradition der Armee der Vereinigten Staaten, und sie trugen
zur Ehre der Nationen bei, aus denen sie hervorgegangen waren.

218 Windolph, p. ll4.
219Ibid., p. ll4.
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German and Swiss Medal of Honor Recipients During the Indian Wars
Name {Alphabetjcall

Datcia!m~

Name /By Patel

Oat~ E!l!Jlcd

BAKER,JOIIN
BERTRAM, HEINRICH
BRATLING, FRANK
BURKARD, OSCAR
DEETLINE,FREDERICK
FICHTER, HERMANN
FREEMEYER, CHRISTOPHER
GARDNER, CHARLES
GEORGIAN, JOHN
GERBER, FREDERICK W.
GLAVINSKI, ALBERT
GREEN,JOHN
HAUPT,PAUL
HEISE, CLAMOR
HINEMANN,LEHMANN
JETTER, BERNHARD
KNAAK, ALBERT •
KOELPIN, WILLIAM
KREHER, WENDELIN
MAY,JOHN
MYERS,FRED
NEDER,ADAM
NEWMAN, HENRY
PHILIPSEN, WILHELM O.
RAERICK, JOHN
RODENBURG,HENRY
ROTH,PETER
SCHNITZER, JOHN
SCHROETER, CHARLES
SHAFFER, WILLIAM
STAUFFER, RUDOLPH•
STEINER, CHRISTIAN
STICKOFFER, JULIUS H. *
TRAUTMAN, JACOB
VEUVE, ERNEST *
VOIT,OTTO
VON MEDEM, RUDOLPH
WEINERT, PAUL H.
WIDMER, JACOB
WILKENS, HENRY
WINDOLPH, CHARLES
ZlEGNER, HERMANN

Oct 1876
1868
1873
1898
Jun 1876
1871
Oct 1876
1868
1869
1871
Mar 1876
1873
1869
1868
1872-3
1890
1868
1874
Oct 1876
1870
1891
1890
1872
1879
1869
Oct 1876
1874
1882
1869
1868
1872
1869
1868
1890
1874
Jun 1876
1872-3
1890
1879
1877
Jun 1876
1890

BERTRAM, HEINRICH
GARDNER, CHARLES
HEISE, CLAMOR
KNAAK, ALBERT•
SHAFFER, WILLIAM
STICKOFFER, JULIUS H. •
GEORGIAN, JOHN
HAUPT,PAUL
RAERICK, JOHN
SCHROETER, CHARLES
STEINER, CHRISTIAN
MAY,JOHN
FICHTER, HERMANN
GERBER, FREDERICK W.
NEWMAN, HENRY
STAUFFER, RUDOLPH *
HINEMANN, LEHMANN
VON MEDEM, RUDOLPH
BRATLING, FRANK
GREEN,JOHN
KOELPIN, WILLIAM
ROTH,PETER
VEUVE, ERNEST•
GLA VINSKI, ALBERT
DEETLINE, FREDERICK
VOIT,OTTO
WINDOLPH, CHARLES
BAKER,JOHN
FREEMEYER, CHRISTOPHER
KREHER, WENDELIN
RODENBURG,HENRY
WILKENS, HENRY
PHILIPSEN, WILHELM 0.
WIDMER, JACOB
SCHNITZER, JOHN
JETTER, BERNHARD
NEDER,ADAM
TRAUTMAN,JACOB
WEINERT, PAUL H.
ZIEGNER, HERMANN
MYERS,FRED
BURKARD, OSCAR

1868
1868
1868
1868
1868
1868
1869
1869
1869
1869
1869
1870
1871
1871
1872
1872
1872-3
1872-3
1873
1873
1874
1874
1874
Mar 1876
Jun 1876
Jun 1876
Jun 1876
Oct 1876
Oct 1876
Oct 1876
Oct 1876
1877
1879
1879
1882
1890
1890
1890
1890
1890
1891
1898

• Swiss soldier

list compiled by Liz Montgomery

Deutsche und Schweizer, denen wahrend der lndianerkriege die ,,Medal of Honor" verliehen wurde, die hochste militarische Auszeichnung der USA. (Zusammengestellt von
Liz Montgomery)
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Personen mit Hilfe von Zeitzeugen, Briefen, Tageb0chern. lnhalt: Custer+ Black Kettle Black Kettle u. d. Suche nach Frieden - Winterkampagne - Custers Feldzug - Angriff +
Kampf. 90 Seiten, 29Abb. Gebunden.
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